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COMMENTARIUM OFFICIALE PRO SODALIBUS CONGREGATIONIS
MISSIONIS ALTERNIS MENSIBUS EDITUM
Apud Curiarn Generalitiam Via di Bravetta , 159 - 00164 ROMA
ANNO XXIV (1980) Fasciculus 6, Nov. - Dec.
CURIA GENERALITIA
LITTERAE SUPERIORIS GENERALIS
C:ONGREGAZIONE DELLA MISSIONE ROMA
CURIA GENERALIZIA 27 November 1980
To Each Confrere in the World
My dear Confrere,
May the grace of Our Lord Jesus Christ be with us forever!
On this our Community feast day when we are honouring Our Lady,
and recalling with gratitude her appearance to St. Catherine in the Rue
du Bac 150 years ago today, I thought I would write to greet you
and to send you my good wishes for the greater feast of C hristmas and
for 1981 - a year that will see mazy celebrations throughout the world
in honor of the birthday of St. Vincent, April 24, 1581.
My letter is a circular letter, but I would like to think of it as a sim-
ple, personal one to each ofyou. You've heard something about me and per-
haps you have seen a picture of me, but it would be impossible for me to
come to know all of you. Even if :you come to know me a little through my
letters, you may be disappointed when you see me and come to know me
better. St. Paul had an experience like that with the Corinthians (I
am not suggesting that I am another Paul of Tarsus or that you are
like some of those difficult Corinthians!). However, by the Providence
of God I am where 1 am now, and you are where you are, -- and both
of us are members of that Little Company which St. Vincent founded
over three hundred years ago. We share the same vocation from God, -
to give to the present-day world what St. Vincent gave to France and
other countries of his time. In the last analysis, that is what our Gen-
eral Assembly of 1980 was about: How we could best continue to
give to the Church and the world today what St. Vincent by the grace
of God gave to the men, women and children of his time. At our
Assembly we tried not only to go on calling St. Vincent our Father, but
to do the works of St. Vincent.
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To call St. Vincent our Father. During this fourth centenary year
of his birth, the first suggestion I would like to make to you is that you
read his letters and conferences more often, so that you may come to
know him better . Let us not live off the capital of what we read during
our days in the internal seminary. Presently I am trying to read every
day a few pages of the work by Abelly, St. Vincent's first biographer.
Historians may find defects in this biography (written only 4 years after
St. Vincent's death), but you will find, 1 think, that because it was
written by a man who lived in the same house with St. Vincent, it has
a special attraction of its own, particularly the third volume. (Let me
say at once that there are days when my good resolution to read Abelllly is
broken...) .
To do the works of our Father, St. Vincent. During this fourth
centenary year it would be good to think that each Province of the fCon-
gregation could mark the year by some project for the poor which would
be, so to speak, "in perpetuam rei memoriam". Perhaps such a project
could be launched in association with and the cooperation of that larger
group of societies which draw their inspiration from St. Vincent. During
this coming year the thoughts of all of us will center around that small
village, Pony, in France where St. Vincent was born. .11any Confreres
will have an opportunity of going there and praying to him. Liturgical
celebrations as well as seminars and conferences will also have their
place in marking this significant event. We must, however, do more,
for St. Vincent himself was a man of action, action born of contemplation
of the Incarnate Word of God, Jesus Christ. "Let us love God, yes,
let us love God, but let it be with the strength of our arms and the sweat
of our brows." (Coste, XI, 40). The strength of our arms and the
sweat of our brows must go into preaching the gospel to the poor, into
forming and serving the clergy, into that work which God through obe-
dience is now calling us to do. 14'e must not only call St. Vincent our
Father, but we must do his works.
That is all for the present. The Confreres here in the Curia
join me in sending you their greetings. With them I express the hope
that Mary, who was conceived without sin, will continue to obtain many
graces for our Congregation as she has done in the past. With them
too, I express the hope that your celebration of Christmas and the beginning
of the New Year will bring you much joy and peace. With St. Vincent,
"I pray Our Lord that in this New Year He will renew our hear's in
His spirit and that He will unite us in Him for all eternity." (Caste,
VIII, 217).







11 Jul.-3 1 Decemb ., 1980
Augusti 2
ATAi.iAH N. I^isi tator 1/3 Orient i
Au.gusti 24
(ORKERY D. Superior 213 Sheffield 16" Hibcrniae
\IAC\IORROW 1'. Superior 2,3 Dublin 1 O' Hibcrniae
M I LLAN F. Superior 213 Celbridge 5" Hibcrniae
( )'Dowwi D. Superior 2/3 Hereford 13" Hibcrniae
()'HARE J. Superior 2/3 Dunstable 11 " Hibcrniae
RAFFERTY R. Superior 2/3 Twickenham 171, Iliberniae
RAVrERY E. Superior 2/3 Warrir{gton 18" Hibcrniae
SLOWEY H. Superior 1/3 Gutleknock 4" Hibcrniae
.Septembris 16
STRYCHARZ A. Superior 113 Brdgoszcz 2" Poloniac
OSTRZOLEK H. Superior 1 /3 Krakow 8° Poloniac
KARtrK E. Superior 113 Pabianice 12" Pnluniac
\LASIANKA A. Superior 113 Trzciel 16° Poloniac
Wi c A. Superior 1/3 (Wroclaw 18" Poloniac
(;RILLO F. Superior 113 :Napoli 8° Ncapolitana
I' R ANC( L . Econom. Prod. Romana
Septembris 24
1Nr.lLR G. J. Cons. Proo. 113 \Icrirl.
Octobrir 2
I.OZANO I. Superior 113 Puebla 15° Mexicana
\ILRINO A. Superior 113 San Augustin 17° Mexicana
SI-ARlz P. Superior 1/3 Ciudad Madero 4" \Icxicana
SORI ANO J. Superior 113 La Perla '1" \ Icxicana
I.AKI:ARICA J. Superior 2i3 eracruz 18" \Icxicana
Octobris 15
DOUAIHY A. Co ns. Prod. 113 Oricntis
FARAII P. Superior 113 Damas 8° Orientis
I )ot+An tY A. Superior 113 Dahr-es-Sawan 3" Orientis
Rot'ta. E. Superior 1 /3 Jerusalem 7° Oricntis
Auoc1AOUDE G. Superior 113 Tripoli 5" Oricutis
R ENI:DO J. L. Superior 1/3 Avila 4, Matrilensis
MARTIN A. Superior 113 ,Madrid 9" \tatritensis
IARUdx R. Superior 113 Andujar 3" \tatritensis
I'i:REZ Di.,GRA(:l 00. Superior 11'3 .Ifadrid 8° \Iatritensis
NINO A. Superior 113 _1ladrid 14° \ tatritensis
\'r:LAYos E. Superior 113 Malaga 15" \fatritcnsis
RoMo's VrTA M. Superior lj3 Granada 6" \Iairitrnsis
VILLANUEVA F. Superior 213 .1ladrid 11° Matritcnsis
M cATARS\L• Y Superior 1.13 Ogobia 22" Hibcrniae
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RocnF. P. Superior 1,3
SALINI:Ro F. DIG Seville l j6
VAN BROEKILOVEN . J. DEC Zaire 1!6
ta25



























































































1)/ C Marseille 1/6
Superior 1/3 Palma de Mallorca 6°
Superior 113 Lerida 5°
Superior 113 Reus 7°
Superior 1/3 Figueras 4°
Superior 113 Sevilla 16°
.Superior 113 Salamanca 10
Superior 1.!3 1'ileban 11°
DI•C Ireland 1'6
1)/C .Japan l16
Superior 3/3 Genova 7°
Superior 313 Morino 13"
Superior 3/3 ('dine 14"
Superior 113 Casale JIonJerrato 4°
















































SIMON A. Cons. Pron. 113 Parisiensis
BRIANT J.J. Cons. Proc. 213 Parisiensis
Kocu B. Cans. Proc. 2J3 Parisiensis
NII:RIL P. Cons. I'ror. 213 Parisiensis
Dectmbris /1
DARRIBAT J. B. Super ior 313 Teheran 18" Tolosana
Decembris 24
SEMERE-AB M . Superior 113 Nebo 16° Neapolitana
RuFAEL M. Superior 1/3 Asmara 15° Neapolitana
1)os REts F. l'isilalor 113 Lusitana
NECROLOGIUM
11 Jul.-31 Decemb., 1980
No. NoMFN CONPICIO DIES 011. Dosius AET. \ OC.
39 KINT Tr,,doro Sacerdos 2- 8-80 El Viejo 7" 53 32
40 SHEEIII' Maurice Sacerdos 5- 8-80 Lemont 8° 65 38
41 I'ABIAN Ilnrc (Enteri(us) Frater 13- 6-80 Nagylengycl 69 52
42 II.LIO Joseph F. Sacerdos 9- 8-80 Philadelphia /6" 79 58
43 114cKINt.t.v \Villialn Sacerdos 24- 8-80 St. Louis 13° 64 40
44 SWII: RC%I:K Leon Sacerib s 17- 9-81) Ar.eszowice 10° 80 60
45 ALVARC:Z C:csar Sacerd,K 9- 8-80 Sanare 15° 48 28
46 BRtTO Simon Sacerdos 28- 9-80 Guayaquil 3° 75 56
47 (rtxoRn Bernard G. Sacerdos 1-10-80 Ghicggo 3° 80 60
48 NEALEN Vincent 1•'rater 22- 9-80 Philadelphia /0 94 53
49 HILu Jolu1 S. Sacerdos 30- 9-80 Srarb°rough 23" 73 50
50 VAN GOI.TIlr I Piet Sacerdos 2-10-80 /'anningen lo 71 53
51 LOEFFLS:R Vincent Sacerchrs 12-10-811 Philadelphia 1° 71 49
52 I.JLST Andre Sacerdos 16-10-80 Pannin gen 1" 82 62
53 KRAFF Robert Saccrdos 15-10-80 New Orleans 5° 65 48
54 AIoRAWSKI Wladyslaw Sacerdos 31-10-80 Gdansk 3° 73 55
55 RrEnA Lorenzo Sacerdos 26-10-80 .tlaracaibo 12" 38 23
56 PAPIERKIK JOEEF Sacerd,K 12-11-80 Krakow 7° 58 40
57 GREGOR Joseph Sacerdos 15-11-81) Pampa 7° 69 50
58 SCHORCNO Georges Sacerdos 17-11-80 Paris 10 87 57
59 LANA Rosario Frater 27-11-80 G'hieli 5° 87 56
60 O'LEARY Christopher Sacerclos 30-11-80 Dublin /0° 75 56
61 BARROS Antonio Sacerdos 25-11-80 Rio de Janeiro 1° 84 63
62 O'MAI.1I.v Paul T. Sacerdos 6-12-81) Chicago 3" 76 59
63 GONZALO P rinl itivo Sacerdos 7-12-80 .'Jalaga 1.5" 67 51
64 SENSKA Lcon Sacerdos 6-12-80 d'rzesowice /0° 59 34
65 KRASSER Johann Sacerdos 17-12-80 Wien 4° 81 61
66 Ko-rNIK Karl Frater 18-12-80 11'ien 4° 77 43
67 MAGENTIE Raoul Sacerdos 26-12-80 Villebon 11" 68 51
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CONVENTUS GENERALIS XXXVI
16 Jn. - 8 Aug., 1980
I. - UUCUMI NT.1
HOMILIA , DE S. SANCTO INVOCANDO
( ad incohandum Convt . Gen. - P . James W . Richardson , Sup. Gen.
Hodie celebramus, sicut voluit Sanctus Vincentius, Eucharis-
tiam de Spirito Sancto invocando ad incohandum Conventum
Generalem Congregationis trigesimum sextum. Audivimus in
pericope Evangelii a Jesu regresso in Galilacarn << in virtute
Spiritus >>. In synagogarn Nazareth, lexit ex propheta lsaia:
Spiritus 1)omini super me ... evangelizare pauperibus, ... praedi-
care captivLs remissionem et caccis visum >>. Post ca pronuntiavit
quandam homeliam , incipiendo illis verbis: a hodie impleta est
haec scriptura in auribus vestris >>. Quod fecit,Jesus in omni
actu ministerii pastoralis durantibus annis suac vitae publicac:
ministratio corporalis et spiritualis ergo gentcm cui premchat
maxima afflictio et crga populos quibus neccsse Brat maxima
cura.
Jesus, Apostolis suis ultima cena docens: cis dixit: Ego sum
via ct veritas et vita. Sanctus Thomas Aquinas in suit de hoc
expositione scripsit aliquid nobis utilissirnurn tit, sicut Vinccutius
a Paulo, possimus vivcre in sequela Christi pauperibus evangeli-
zantis: « Via est ipsc Christus idcoque dixit: "Ego sum via"
per ipsum habemus accessum ad Patrem >>, et quia ista via est
coniuncta termino addit: ''veritas et vita"; est simul via ct
terminus: via tit homo, terminus tit Deus. Homo dicit: "Ego
sum via" Deus addit: a Veritas et vita >>. Terminus hides vitae
est finis dcsiderii humani.
Si ergo quaeras unde transeas , accipe Christum, quia ipse
est via. M clius est in via claudicare, quam praetor viam fortiter
ambulare. Qui claudicat pal-um proficitur, sed appropinquat ad
terminurn; qui extra viam ambulat, quarto forties currit, tanto
magis it termino clongatur.
Si quaeras quo vadis, adhaercas Christo, quia ipsi est veritas
ad quam desidcramus pervenire. Si quaeras quo permaneas,
adhaercas Christo quia ipse est vita.
Qui adhacret Christo non potcst perturhari, quia ipse est
vita ct dat vitam hominibus: a Ego veni tit vitarn habeant et
ahunclantitls habeant >,
- 311
Tandem Sanctus Paulus hodie nohis monet de vitalitate
christiana quac soltim in Spiritu Sancto realizatur. a lemo
potest dicere "Dominus Jesus" nisi in Spiritu Sancto >>. Undc
oratio nostra tanto fortis est quanto animata cst a Spiritu Sancto.
In Ecclesia , in nostra Congrcgatione, « divisiones gratiarum stint,
idem autem Spiritus >>. Proinde , nulla sit superbia , nullus metus.
Unicuique datur manifestatio Spiritus ad utilitatem >>. Haec
autcm utilitas est socialis , et non tantum personalis , sicut termi-
nator haec lectio Sancti Pauli: a in ono Spiritu omnes nos in
unum corpus baptizati sumus ».
Eucharistiam celebraturi, memores erimus quomodo invo-
catur Sanctus Spiritus in prece tertia post consecrationem :
<< concede, tit qui Corporc et Sanguine Filii tui reficimur,
Spiritu cius Sancto repleti. unum corpus et onus spiritus invenia-
inur in Christo >>. Amen.
- 312 -
ELENCHUS MEMBRORUM i Ordine alphabetico)
I ANTONELLO Erminin Dep 23- 9-44 18- 9-62 19- 3-69 Tau
2 ARCENEAOX Louis A. Dep 30- 8-39 30- 5-57 28- 5-66 \fer
3 BALESTRERO Pietro Oec-Gen 25- 8-21 23- 8-36 23- 7-44 CuG
4 BASTIAENSEN Adrian Dep 4- 9-27 20- 9-45 19- 7-53 Am('
5 BAYLACII Jorge Vis 19- 7-22 21- 9-39 29- 6-48 Aeq
6 BAYLACH Jose-Oriol Dep 27- 4-14 7- 9-32 17- 8-41 Aeq
7 BELLEMAKERS Wiel Dep 6- 8-33 20- 9-50 15-12-57 Hol
8 BIERNASKI Lourcnco Vis 17- 6-29 29- 5-47 13- 3-54 Cur
9 BI.ANco Gencroso Dep 9- 3-35 25- 9-52 25- 6-61 Per
10 BoyKA Stanko Vis 6- 5-21 14- 8-39 20- 1-46 Chi
11 BoMBA W ladyslaw• Dep 5- 2-38 7-10-56 23- 6-63 Pol
12 BooNE Polydore Del 3-12-I1 21- 8- 31 3- 7-38 Bel
13 BO ROSTYAN Jozsef Vis 17- 3-12 28- 6-35 23- 6-40 Hun
14 Bos Will vVis 5-10-29 22- 9-49 9-12-56 Act
15 BRAGA Carlo Dep I- 1-27 26- 9-42 24- 6-50 Rom
16 CABEZAS AIIOnSO Dep 11-12-43 5- 1-61 24- 5-69 Col
17 CALCAGNO Luigi Vis 14- 2-20 23- 8-36 27- 6-43 •I'au
18 CASTILLo Fenel6n Dep 23- 5-40 18- 7-55 5- 4-64 Col
19 CHEVALIER Jean-Bapt. Vis 8- 2-31 1.1-10-48 22- 4-56 Mad
20 CORERA Jaime Dep 15- 6-33 26- 9-49 1- 6-58 Cae
21 CORTAZAR Jose Luis Vis 27- 7-27 19- 9-44 9- 9-51 Mat
22 COSTA FERREIRA Luciano Dep 21- 2-45 27- 9-61 1- 2-70 Moz













25 DE PAI.MA Beniamino Vis 15- 5-4I 26- 9-57 3- 4-65 Nea
26 DEVINE Richard Dep 10- 4-29 15- 6-48 4- 6-55 Orl
27 DIAS Sebastian Del 10- 1-22 22-12-40 26- 9-48 Flu
28 DouAIHY Antoine Dep 14- 5-30 21- 9-48 8- 5-55 Ori
29 DUI.vcQ Rene Dep 27- 8-10 26- 4-32 12- 8-34 Par
30 ELOIJAYEN Antonio Vis 4 - 8-27 19- 9-44 9- 9-51 Per
31 FENDER Louis Dep 27- 8-22 13- 9-40 1- 7-48 Mad
32 FRANz Louis Vis 27- 7-31 22- 5-48 2- 6-57 Mer
33 GABBIADIVI Louis Dep 2- 7-25 13- 8-44 25- 3-51 Bel
34 GAZIELLO J ean-Francois Dep 23- 2-28 24- 9-46 13- 3-54 Tol
35 Goct.owsKi Tadcusz Vis 16- 9-31 7-10-49 24- 6-56 Pol
36 GORKA Joao Dep 10- 7-34 3- 3-51 21-12-57 Cur
37 GRILLO Filippo Dep 10- 1-24 21- 6-41 24- 4-49 Nea
38 GRINDEL John A. Vis 14- 9-37 19- 7-56 24- 5-64 Occ
39 GROETELAARS Victor Vis 21- 11-36 21- 9-56 19- 3-63 Hol
40 GRUNDTKE Georg Dep 9- 2-14 15- 4-34 8- 3-41 Cos
41 HENNEN Joseph Dep 16-I1-II 26- 4-33 6- 8-39 Ger
42 HENZMANN Paul Sec-Gen 25-12-22 15-10-40 5- 4-47 CuG
43 H ERNANDEZ Pedro Egberto Del 14- 4-23 24-11-39 9-11-47 AntC
44 HORACio ALVES Manuel vVis 27- 2-37 18- 7-54 22- 7-62 Moz
45 JABRE Farid Vis 15- 3-21 24- 7-38 23-12-44 Ori
46 KANGLER Franz Dep 27- 5-50 5- 8-68 30- 6-74 Aus
47 KAPUSCiAK Florian Ast-Gen 13- 9-33 27- 9-50 14- 9-56 CuG
48 KIN Joseph Dep 20- 1-24 1- 9-44 1- 4-51 Sin
49 LACN'ERIER Leon Vis 27- 4-26 22- 9-43 24- 3-51 Par
50 LEON Martiniano Dep 11-11-29 16- 9-45 19-12-53 Ven
51 LIMBERTIE Raimundo Dep 6- 1-25 4- 9-44 15- 7-51 For
52 LLORET Michel Dep 1- 1-26 6-10-44 8- 3-52 Par
53 LOPEZ MASIDE Jose M. Vis 27- 3-43 22- 9-59 4- 6-69 Sal
54 LOPEZ LoPE.zJose M. Vis 8-12-27 19- 9-44 20- 1-52 Ven
55 MA LONEY Robert Dep 6- 5-39 10- 6-58 28- 5-66 Orl
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56 MARRODAN Franc. Javier \'is 20-12-38 23- 9-54 14- 5-63 Por
57 MARTINEZ S. JUAN Javier Dep 6-12-35 22- 9-51 19- 6-60 Cae
58 MAs Nicolas Vis 14- 6-20 7- 9-37 3- 6-45 Bar
59 MCCULLEN Richard Vis 28- 7-26 7- 9-45 25- 5-52 Hib
60 M CLELL.•AN Alan Dep 18-10-36 It- 6-57 29- 5-65 Orl
61 MFRIL Pierre Dep 17- 2-40 25- 9-62 21- 6-70 Par
62 MIKUI.A Augustin Del 23-12-13 18- 3-33 23- 6-38 SIa
63 \IINKIE:I. Stephen Dep 4- 7-30 14- 6-49 30- 5-57 N A n
64 \IORIN Jean Vis 13- 4-23 25- 8-40 23-12-48 Tol
65 \1CLET ,Just Iep 20- 1-31 7- 9-48 10- 5-56 Bar
66 \1t t.I.AN Francis Drp 6-10-25 10-10-45 28- 5-50 Hib
67 M USoz Juan Just Dep 17-11-34 27- 9-52 25- 6-61 Mex
68 MURRAY John P. Dep 26- 4-21 17- 6-41 22- 5-48 Orl
69 NEr-ruAT Anthony Vis 29-11-32 7-12-53 29- 6-62 Ind
70 NIF.TO Abel Vis 28-11-27 25- 5-47 5- 3-55 Col
71 NUGENT John Vis 22- 5-22 14- 6-42 22- 5-19 Orl
72 NI'YEZ Columbiana Vis 5- 9-25 21- 9-43 10- 9-50 Mex
73 ('MN-SELL Hugh Vis 30-10-34 30- 5-52 28- 5-61 OrC
74 ONArr \1athew Dep 26- 5-37 28- 6-59 12- 3-67 Ind
75 OoNINcx Antoon Dep 12- 4-27 19- 9-47 18- 7-54 Hot
76 U'REU.1.Y Thomas Dep 6- 7-17 4- 3-39 7-12-45 Aul
77 P ALL Lauro I )ep 11-12-39 4- 2-57 20- 9-64 Flu
78 PEREIRA Jost Maria Vis 16-12-39 18- 7-56 2- 8-64 Lus
79 PEREZ FLORES Miguel Dep 2- 4-28 19- 9-44 31- 5-52 Sal
80 PERSICH Nicholas Ucp 4- 2-22 7- 9-38 30- 5-46 OrC
81 POGORELC Zdravko \•is 2- 3-39 25- 9-61 29- 6-67 Jug
82 POOLE Richard Dep 6- 3-30 6-10 47 27- 5-56 Occ
83 l'RIok Michael Ucp 15- 3-42 7- 9-60 31- 5-69 Hib
84 Ruts Fernando Dep 26- 5-30 18- 7-45 19- 7-53 Lus
85 RENOICARD Jean-Pierre Dcp 24-11-3.1 20-10-55 5- 4-64 To]
86 RICHARDSON J. W. Sup-Cen 5- 2-09 23- 9-25 10- 6-33 Cu(:
87 RICHARDSON John T. Dep 20-12-23 30- 5-42 15- 8-49 OcC
88 RICArto Alejandro \•is 6- 8-21 9- 3-38 23-12-44 Arg
89 RODE Franci Dep 23- 9-34 6- 3-52 29- 6-60 J ug
90 ROMAN Alberto Dep 21- 3-23 19- 9-39 6-10-46 Mat
91 ROMAN J IS(^ Maria Dep 14-10-28 19 9-44 18- 1-53 Mat
92 RI•ELOS Renato Dep 13- 9-37 17- 6-5.5 24- 1-63 Phi
93 RYBOLT John Dcp 13- 8-39 1 6- 9-59 19- 5-67 OcC
9.1 SniNz Rafael Vic-Cen 17 -11 -26 22- 9 -43 9- 9-51 CuG
95 SAI.AMERO Anselnlo Dcp 20- 9-29 17- 9-46 21- 9-53 Mat
96 SAMPEDRO I'railciSco Shs 19- 7-41 111- 9-60 23- 6-68 Chi
97 SANCHEZ MALI O,JOSe \1. Dcp 24-12-3.5 22- 9-51 19- 6-60 Sal
98 SANZ GONZALE•:Z Valentin 1)ep 28- 3-51 1- 9-75 27- 9-76 cub
99 SARASOLA Ventura Dep 14- 7-24 6- 3-41 20-12-47 Arg
100 S(:HNRLLE Otto Vis 29- 4-09 19- 4-31 31- 7-37 Ger
101 SIU•:LnoN \\'illianl Proc-Gen 3-12-27 12- 6-45 7- 6-52 CuG
102 Silty Andreas Vis 13-11-18 17- 8-42 31- 5-47 Sin
103 SOURAPHIEI. I)elllercw Shs 14- 7-48 3-10-74 4- 7-76 Act
104 SISWAD! \H6msus Drp 7- 8-37 26- 9-57 31- 3-63 Ids
105 SC}scu-, Julio \'is 7- 5-35 22- 9-51 20- 9-59 Car
106 SI'l1ARTO Ignatius Vis 2- 2-36 3- 9-55 5- 8-62 Ills
107 SY1.vESTRE Andre Ast-Gen 17- 8-20 26-09-38 01- 7-44 CuG
108 SZUMII.O Julian Vis 9- 1-24 11- 9-43 3- 6-S0 NAn
109 TFSOURO David Dep 14- 3-24 22- 9-40 29- 6-48 Por
IIO 1 REYER Johann V is 10- 3-14 30- 7-32 18- 2-40 .\uc
III 1 URNBULL Keith A. VIS 4-10-28 26- 2-46 26-11-52 Aul
112 VAN ERA Pedro Vis 12-11-22 4- 9-42 31- 7-49 For
- 314 -
113 VERNASCHI Alberto Vis 7- 1-39 7- 9-57 19- 3-63 Ron,
114 VILA Pedro Vis 28- 6-27 17- 9-46 13- 9-53 Cub
115 W EISSMANN JOZef Sbs 19-11-14 20-11-30 1- 5-39 Pol
116 \Vvrvcn Stanislaw Dep 14- 4-42 7-11-60 24- 6-67 B.I
117 Zi.mw halo I)ep 22- 7-40 31- 8-58 2- 4-66 l'au
118 ZICo Vicente \st-Gen 27- 1-27 4- 2-43 22-10-51) (:uG
119 ZINGS] IE.IMl Johann vVis 14-10-1() 12- .5-3)) 1- 8-36 Cos
:1',13.: a die 11 Jul., in sess. Nora N. P. Ruzsik Guilldmul, subst . Hun, loco
P. Csikos Ferenc in patriarn redeuntis pro necessitate.
MODERATORES , COMMISSIONES,
COLLEG. INTERPRETUM, OFF. EX SECRET.
1. :1ODERATORES: BRAGA Carlo
RIGAZIO Alejandro




2. - S/i'/?ET.IRll S CO.V[T.: Zt>uuE Italo
3. - CO.UMISSIO CE.V RALIS:
Praeses: RICnARDSON ,James WV., Superior Generalis
Itioderatores: 6, ut supra
Sccretarius: ZEDDE Italo
4. - CO.l1M1S.5IO PRI.l1. I ( De Fine, Nalura , Spiritu)
Praeses: ELat'AYEN Antonio




MALONEY Robert ( Secretarius)
N.B.: post elect. P..lfcCullen Richard Sup. Gen., eius L.cu est electus P. ZICO
Vicente.
- (:O;ILIIISS1O SECUND.1 (De Enangelizatione)
Praeses: BASrIAENSEN :Adrian





C0:1IMISSIO TER77A (De Vila Communilaria)
Pracses: PE REZ 1 LORES M igu el











(O.'LIIISSIO QUINT. 1 (De Formalione)
Pracses: SANCHEZ. HALLO Jose Maria




CO iIAIlSSIO SEXTA (De Re,imine , De lionis Temporalibus)
Praeses: ROMAN Alberto
Sodales: NUGENT John G.
SARASOLA VENTURA Selretarius )
RICIIARUSON John T.
CORERA Jaime





5. - (.OLLEGIU.11 INTERPRETU. II in rellis variis ad interpret.
si nntl )
Pro versionibus in lie{guam I7ALIC:!AI:
CAVALLOTTO Stefano e lingua Gallica el Germanica
PETRI Elio c lingua Anglca
Pro versionibus in linguam GALLICA.II:
ANDRES Emile c lingua Germanica
BALDACCIIINO Georges c lingua Italica
BRILLE-r Francois c lingua Anglica
BuIIIGAS Celestine e lingua Hispanica
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Pro vcrsionibus in linguam A.VGLICA.11
BRAAKiIt-IS Frederick e lingua Gallica et Germanica
INDIA Stephen e lingua Ilalica
FERNANUI•:S 1)A SILVA Joaquin c lingua Lusitana et in
Lusitanam c Anglica
K ENNEDY J,shn V. e lingua Hispaniea
Pro ver.siu,ubu.% en linguarn HISPANICAM
HERRANZ Manuel e lingua . inglica
HcERGA Luis e lingua Ilalica el Germanica
LANDERAS Victor c lingua Gallica
6. - OFFIC. ex SECRLTARIATU




GIORNEI-Lt Giuseppe (insuper redact. in linguam
Lalinam)
Ollic. machinae multiplicatricis: Fr. NAGEL.Joseph
7. OFFIC. .Votiis prelo edendis
Responsab.: LOPEZ Honorio
:1cli„tor: GONZALEZ ,J ust Manuel
-L Li ca-ri-ta.,, et atnor, W-us i•bi est.T '.Congre-
,lvit nus in 6-num Christi a,aor. •T'. IixsuuL mus, et in
r: -
ipso jucundcmur. T'. Timc-5mus, et anumus Dc-um vi-
. um. T. Et LX Cerdc di-lig;imus nos sin cc- ru. oirr1. I bi




Rvmd. P . James W. RICHARDSON
(ccrsio in lhr^uurn 11ispa nicanc a linimi .1 u'Ieui
Permitidnte que comience esta 36 Asamblea General ddndoos la
bienvenida a todos y a cada uno de vosotros. Esta Asamblea ha tenido
tnta largga preparation, cutvo resultado ha sido recogido en el Documentum
Laboris, /ruto del trabajo extraordinario de la Comision Preparatoria y
que se os envici previamente a esta printera sesion.
Debo dar las gracias publicamente a los cohermanos que han formado
pane de la Concision y de la subcomision juridica y cuya contribution
se evidencia en las pdginas del documento. No es mi deseo hater una
larga introduction etta maitana . He pensado, mds bier, presentaros el
pensamiento de S. Vicente al establecer la Asamblea General y presentaros
alr?unas indicaciones prdcticas que it dio.
La printcra Asamblca Sc tuvo del 13 al 23 do octubre de 1642 (Coste,
XIII. pp. 287-298). La constituyeron. adentas de S. Vicente, los superiores
de cinco casas y otros cinco cohermanos nombrados por el Santo. S. Vicente
expuso las razones para liner Asambleas Generales deducic'ndolas prilncro
s del fin para el que se las convoca, que es la eleccidn del General, y para
algtin otro asunto de gran irnportancia o que atane a la cunservaci6n de Ia Con-
gregaci6n; Segundo, de la practica do la Iglesia. de Ins Concilios y Sinudos r•o-
ntenzados par los Ap6stc>Ies, y de las Comunidades ». Ista es Ia razor de
nuestra presencia aqui . en Roma: Ia rlrccibn del Superior General. del Vi-
cario General v de otros tres asistentes : la forniulacibn de las Constituciones
y -cuntplidas estas dos tareas primordiales- la consideraci6n de otras deci-
Siunes urgentes y necesarias en le moniento actual. Come S. Vicente son>os
conscientes de que actuauuis dentro de la Iglesia y que Samos un cuer•po
vivo dentro de ella que responde a la convocatoria de Pablo VI y sus sucesores.
En la segunda Asamblea. tenida en julio y agosto del anode 1651, (Cos-
le IIII, pp. 333-359), San Vicente comicnza de una mantra parecida: a pro-
puso dos cows : primero las razones que teneulos para darnos a Dios en orrlen
a tratar bier ins asuntos que se debcn Qatar en esta Asamblca; Segundo,
los niedins. Las razoucs : la consulidacicin de la Cuntpaiuia es negociu de
Nuestro Seiurr. -Prestb muclia atencion a este razonamientu . Despues los rne-
dios: la uraci6n a (p. 334). Necesitantos convencernos de que es la obra del
Senor lo que estantos hacienda y que nada conseguiremns a no ser clue ore-
rnos como el Senor y los :\pbstoles oraron. Bien pxicnuis decir que Cstc de
la oracicnt es el primeru y principal media para realizar cl trabajo de la r\sam-
blea que es sobrenaturaI y fuera del alcance de nuestt•IS uterus poderes na-
turales.
Si inc permitis , desraria introducir aqui la explicaci6n ntas explicita
que dio San Vicente v que qucdb registrada en la printcra sesion (lei Con-
sejo General de las llijas de la Caridad, el 26 de juniu de 1646. Lo (Ilse diju
a cllas crew nos lo diria tautbicn hay: '1'cned cuidado de no venir boy aqui
con una decisi6n en favor de una opinion o de otra; no hablekis con scntintien-
tos de aversi6n o favoritismo ; dejad que el Espiritu de Dios act6c en voso-
tras. No vcngais decididas a decir esto a to otro, lino decid sencillamentc
In que Dios us inspire. Sabeis par que' Porque si antes do venir, habeis de-
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cidido lsta o la otra opinion , no serFis librrs para juzgar In que sc os pro-
pone y si actuais segtin vucstros guslos o aversiones. no sera ya Dios el que
presida vuestros consejos. sine mas bier vuestras propias tantasias.! Oh, cuan-
to perclercis! Porque sabcis lo que ha dicho Nuestro Selior accrca de los con-
sejos que se cleben toner en las Companias: a si os rrunis, dice, en mi nom-
bre, yo estarc en medio de vosotros a (Aft. 18, 20 . iEs verdad!, y asi debe-
mos dcjar obrar al Senor porque deheis creer que c1 no estarc alli coma
una piedra. Estes alli para prtxlucir luz y gracia en Ins corazones. Estes alli
iluniinando nuestra inteligencia y ninviendo nuestra voluntad. Asi, puts,
vcnid para dejaros guiar hacia to que cl os dira, y no tcngais otro interes
si no cl de su mayor gloria en el progreso de la Companies a. (Cosh. ,1711.
ppp. 590-591;.
Ruego a todos y a calla uno que metlircis estos consejos Ilenos de sa-
biduria do quien, en verd;ul, es nuestro veneradisinto Padre.
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TESTIMONIA: ((STATE OF C.M.
Rvdm. P . James RICHARDSON , Sup. Gen.
(iant edita in \'INCEN 1'I. NA. 3 1980. pp. 103-138;
TELEGRAMMA AD SUMM. PONTIF. JOANNEM PAULUM
PP. II.
iversio in Iinguant Hispanicatnl
Sus Hijos, los Sacerdotes de la Congregation de la .Misitin hemos
comenzado nuestra 36 Asamblea General esta semana . Le ofrecemos
nuesho., saludos.. Jiirmamos nuesira fidelidad a Jesucristo, nuestra lealtad
hacia l 'sled y hacia la Iglesia, nuestro conipromiso Para la evangelization
de los pobresy Para la ayuda al clero . Le ofrecemos las ple'arias de nuestro
corazon . Por favor, bendiga a las gentes por las que trabajamos , bendiga
el trabajo de nuestra :Isanzblea. Invaque sobre nosotros la protection de
.Maria.
,J ames W. Richardson
Superior Generalis
TELEGRAMMA-COMMUNICATIO A SANCTA SEDE
,crsiIII lingu.ttn Gallicatn,
(.her 1'. James It'. Richardson: Le Saint-Pere a bien refu le
message de devouentenl que vous lui avez fait parvenir a !'occasion de
1'.lssemblee (;enerale de la Congregation de la :!Mission. 11 vous est Ws
reconnaissant d'aroir renouvele volre engagement de fidelite et de lo)-aule
el vous renzercie de lui avoir prom is le soutien de vos prieres.
De so part, ca Saintele desire vous corjirmer vous- meme et tous les
ntenibres de volre Congregation darts votre engagement d'evangeliser les
Pauvres el d'apporter votre aide au Clerge. So Saintele prie pour que
vous puissiez loujours lrouver votre joie dans la proclamation de la Parole
de Dieu dans loute sa richesse el son inlegrite.
1.e Saint-Pere vous recommande tous a l'intercession de la I"ierge
Marie. Dans !' amour du Sauveur Ressuscite it vous accorde Sa Benedic-
tion Aposlolique.
.lz'ec roes meilleurs souhaits, je demeure sincerement Fotre dans le
Christ,
Agostino (:ardiu , tl C:.t ,cr li
Sri ' tairc• d'I'aat
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HOMILIA << De eligendo Sup. Gen. o -
Rvdm. P. James W. RICHARDSON
'resume cn langue fr nt aise
- La Congregation a une specialc devotion au Mystcre de
la St. Trinite. C'est une longue tradition parmi noun que de le
rappeler en ce jour memorable et historiclue de l'election de
notre Superieur General.
- Le Mystere de ('Eucharistic est le moyen le plus efficace
pour honorer les Mystc'res de la Trinite et de l'Incarnation
(RR.CC., X, 3). 11 me semble quc notre commune foi et notre
respect pour le Mvstcre de l'Eucharistie est source de grace,
d'espoir et de force, surtout pendant nos travaux de cette Assem-
blec Generale.
- Par consequent, en cette Concelebration nous obtiendrons
les lumii&res pour nos intelligences et la docilite de l'esprit pour
bier faire les elections. Cette grace est, pour nous, tr(s precieuse.
- Une autre aide pour obtenir les graces divines, cent la
veneration pour la Sainte Vierge Marie, Mere du Christ, la Vierge
Immaculec. Le tableau qui se trouve sur cet autel, au-dessus du
'T'abernacle, noes invite it la confiance cnvers Marie. Elle, aussi,
nous dit: v venez au pied de cet autel; vous recevrez ici des
graces abondantes o.
INSTRUMENTUM ELECTION IS NOVI SUPERIORIS
GENERALIS Rvdm. ad. D. Ricardus McCULLEN
In nominc l)omini.Amen. Testor ego infrascriptus, Praeses
Conventus Generalis C.M.. Rv.mum Dom. RIcARnus MCCULLEN
obtinuisse, in pleno et legitimo Conventu Generali, maiorem
suffragiorum partem ad norma ►n iuris nostri requisitam; ideoque
in Superiorem Gencralem Congregationis Missionis ad proximum
sexennium legitime electum et proclamatum esse.
In quorum fidem, has praesentes litteras, sigillo Congre-
gationis munitas, una cum Secretario Conventus, subscripsi.
Ron ►ae, die 11 julii 1980




Le nornbre suffisant de voix est atteint : les deputes se levent et applau-
dissent: le P. McClullen reste assis.
Le P. Rigazio vient de lire le resultat . de l'election et regarde le P. Mc
Cullen qui s ' apprcte a donner son acceptation ; le P. Richardson attend Ic




ON BEING ELECTED SUPERIOR GENERAL
When Fr. Richardson appointed me Visitor of the Irish
Province live and a half years ago, I recall that very soon
afterwards I began to see new light in the way St. Vincent
ended his letters when writing to his confi 'res: Indignus Sacerdos
Congregationis Alissionis. And in my communications with the
confreres of my own Province 1 have used them since, "Un-
worthy Priest of the Congregation of the Mission ", and now
this moning I see even greater depths in those words, Indignus
Sacerdos Congregationis Missionis. Since I have come to this Assembly
four weeks ago I have felt humbled, because I have seen many
confreres here whom I would judge to have greater love for the
Congregation, greater concern for the poor than I have. I have
always found Assemblies to be a humbling experience. I have
always gone home feeling a smaller man , and I feelt it intensely
this morning. At the level of nature I have felt many times
that confreres have over-estimated my talents. I listened to
the words of ,Jeremiah in the reading of the Mass this morning,
"Ali, ah, Domine - nescio lodui" - my command of languages
is very small, and I have told confreres that. Two or three days
ago I communicated it to Fr. Richardson, and last night with
my own confreres from Ireland I began to get afraid of what
might happen, and one of them said, "No matter how unworthy
you are, or what you have failed to do, it would be a call to
conversion", and it is in that spirit that I accept the election
this morning as a call to conversion, to a greater love for the
Congregation and for its ends.
Fr. Richardson, there will be another time when I will be
able to express to you the deep sense of gratitude and appreciation
for what you have done for the Congregation in the past twelve
years. All I can say now is I accept the election and the office,
and for the rest, all I can say is,
In Manus Tuas, Domine,
Commendo Spiritum et ritarn meam.
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HOMELIE DU T.H. PERE
PREMIERE CONCELEBRATION
AVEC LE NOUVEAU CONSEIL GENERAL
Au matin du mardi 22 juillet, a la salle des seances. le Rvdin. 1'.
McCullen presidait la concClebration. Pour Ia premiere lids, unc action litur-
giquc rc'unissait autour de lui le nouveau Conscil GEnctral. Le T.H. Perc
prononSa I'homelie en langue anglaise dont voici la traduction francaisc:
1sies Chers Confreres,
Lorsque le P. Braga annonSa, it y a quelques jours notre
concelebration, it nous fit remarquer qu'elle coinciderait avec
la fete de Ste. Marie-Madeleine, premiere apotre de la Resurrec-
tion. Ccttc remargtte m'a rappcle tin pretre dill disait, it v it
quelques annees, qu'a son avis, la plus belle phrase du Nouveau
Testament etait ccllc adressec it Marie-Madeleine le jour do
Piques: a Va trouver mes freres et dis-lcur que je remonte it
Mon Pcre et a Votrc Pere, a Mon Dieu et a votre Dieu > > .
11 y a une tres riche theologie cachee sous ces simples mots
adresses par Jesus it Marie-Madeleine qui await saisi de facon
tres concrete le seas de la phrase « Caritas Christi urget nos >
et cola biers avant que S. Paul ne I'ait mis par Cent.
a Va trouver mes freres »... C'est toute one theologic de la
Mission que l'on petit decouvrir clans cette phrase. Depuis le
moment ou Jesus adressa ces mots it Marie-Madeleine jusqu'a
nos jours et memo jusqu'a la tin du monde, ces mots resteront
le coeur et l'essencc de torte thcologic de la Mission.
On nous a souvent rappels clans cette salle que nous sommes
tin corps apostolique. :Avant Waller trouver les autres, it nous
faudra sans cesse nous souvenir qu'il reste au plus profond de
nos cocurs de vastes territories de mission encore a evangeliscr,
des profondeurs ou 1'evangile du Christ n'a pas encore ete
preche.
u Dis-leur que je remontc a Mon Pere et a votre Pere,
a Nfon Dieu et a votre Dieu ». o Va lcur dire... >>. Le contenu
de toute notre predication se trouve•, quart it l'essentiel, indique
Bans cctte petite phrase. Ce que nous prechons, cc nest pas
nous-mimes mais .]C vrai Dieu et vrai hormnc, Jesus-Christ
qui a vCcu, a enseigne et est mort et est ressuscite. Notts devons
precher qu'il est maintenant avec son Pere toujours vivant pour
interceder pour nous.
Le message adresse a Marie-Madeleine etait destine it titre
transmis au groupe des douze, ces douze qui, ensemble, auraicnt
a le proclamer intrepidement le jour de la Pcutccote.
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Cc matin, nous tous ici presents ne pouvons pas ne pas
penser au petit groupe que vows avez choisi, sous la conduite
de 1'Esprit Saint et qui aura pour devoir d'aider notrc Congre-
gation a titre vraiment, a travers le monde, Ia Congregation de
]a MISSION.
Puisse cc Conseil General se souvenir sans cesse de sa Mission.
Puisse cc Conseil sc souvenir sans cesse do la Personne vivante
de Jesus-Christ, de sa vie et de sa snort sur la Croix. Puissent
toes les rnembres de cc Conseil ctre des apitres de la Resurrection,
tandis que noes attcndons aver uric joycuse csperance le retour
de Notre Seigneur Jesus-Christ. >>
"Le coeur en fete,
Woos voya gerons
de par le monde"
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HOMELIE DU T. H. PERE
DERNIERE CONCELEBRATION
Au nralin du vendredi 8 aoirt. a Ia salle des seances. le Rvm. P.
McC:ullen presida la dernicrc concelebration et prononca l'homelie. Le texte
choisi pour I'Evangile etait le r&it de la gucrison des dix lepreux (Lc. 17,
11-19).
Voici la version fransaise de l'homelie prononcee en anglais:
Je me suis demandi ce qu'aurait dit l'un des neuf lepreux si on
lui avail demande pourquoiit n'etait pas revenu, apres sa guerison,
remercier Jesus. Le lepreux aurait probablemenl tout simplement repondu:
u J'ai oublie »... 11 aurait pu, en elaborant mieux son excuse, repondre:
<< Voyez-vous, j'elais tellement heureux d'etre ,gueri, j'etais si heureux a
l'idee de reirouver ma famille, de retrouver mes amis, que daps mon
bonheur, j'ai oublie de remercier Jesus de Nazareth dont les mains
m'avaient gueri ».
(.'e maim nos pensees sont deja occupies par le retour dans nos
Provinces. Nous pensons deja a ce que nous allons dire a nos Confreres
au sujet de l'Assemblee. Et avec eux, comme les net if lepreux, noun pour-
rions oublier de remercier noire Dieu - Pere, Fils et S. Esprit - de
qui, par qui et en qui nous aeons reyu de si bonnes choses durant ces
huil dernie'res semaines.
Chacun de nous peut faire la lisle de toutes ces bonnes choses:
- Le fort disir d'unile dans noire Congregation qui s'est si bien
manifesto durant ces derniers jours;
- La rielle existence enlre nous de la bonte, de la patience... du
support et du pardon mutuels (Col. 3: 12-13) ;
- La plus profonde vision que nous aeons bus revue de l'Espril
de S. Vincent quand it nous a laissi ce mot: a Evangelizare pauperibus
misit me >s qui doivent titre noire permanence inspiration;
- La joie que tous les Confreres oni montree dons leur vie loute
vouee a Jesus-Christ darts la Congregation;
- a Le rire et l'amour des amis » que nous aeons bus gottes
durant ces deux mois passes...
Cette liste pourrail alter jusqu'au toucher du soleil et mime toute
la nuit... « Quoniam in aeternum misericordia ejus ». Toutes ces chores
on ere les dons que Dieu nous fait grace aux prie'res de tous nos Con-
freres et des Filles de la Charile dans le monde entier.
S. Vincent nous conseille de mettre autant de temps a remercier
Dieu de ses dons que nous en aeons mis a les lui demander. (C'est peut-
etre pour cela que nous aeons besoin de toule une eternite pour le
remercier de tout).
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Depuis le 16 Juin, et mime avant, un grand concert de prieres
montait daj¢ vers Dieu << comme l'encens deviant sa face » pour le succes
de celte Assemblie.
Elle est maintenant terminie. Nous n'allons pas nous acquitter de
noire dette de reconnaissance par une calibration eucharistique d'une heure
queue qu'en soil sa valeur. Nous ripondrons au de'sir de S. Vincent qui
nous veut reconnaissants enviers Dieu en nous rappelant el en n'oubliant
pas le travail accompli et, par dessus lout, l'ide'al envisage par cette
Assemblie. Apres tout, ce qui a surtout peini Jesus-Christ ce n'iiait pas
l'inoratitude des neuf le'preux, mais leur oubli de remercier.
Puissions-nous nous rappeler ce que sous aeons vicu ici et par
dessus tout que o le Christ brille en dix iriille lieux, mais avec plus
d'iclat dans les autres qui soul ses membres >> (G.:1I. Hopkins).
Puissenl nos vies rester toujours l'icho des derniers irmts de la
vIesse: o Deo Gratias >>, ces mots qui seront, je l'espere, la note finale
de la symphonic de noire vie quand nous verrons Dieu tel qu'Il est...
Grtces soient rendues a Dieu pour ses ininarrables dons >>.
-Hymn.
d .
I?is n,`nu; cac-lis :it;i-tur tri-umphus? Cac--Ii-tum
plausum coma-tentur hj•mni : Ecce lux c16- rip pa-ter in-
di; tlntum P utherc splindet. 2 . F.Icta, VincCnti, to-a to
4
per-6inant : Ca-ri-tas aptat cipi-ti cor6-nam, Tt'que,quam
ti"rris h(mi-lis pa-rasti, G16- ri - a t•estit.
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CONSTITUTIONES ET STATUTA
et alia documenta approbata
(iam edita in VINCENTIANA 4-5 , 1980 , pp. 195-258)
FINAL ADDRESS AT THE CLOSING
OF THE 1980 ASSEMBLY
Very Rev. Richard McCullen, C.M., Superior General
This morning we expressed our thanks to God for the gifts of grace
that He gave us during this Assembly, and now I would like in the name
of the entire Congregation to thank a number of Confreres who, through
their cooperation with the grace of God, have helped to make our Assembly
the success it has been.
I am sure that there is a hierarchy among the Confreres whom I
should thank, but I am not too clear in my mind about the precise order.
I am certain of this, however, that the primacy in that hierarchy of people
to whom the Congregation owes a debt of thanks is held by Father James
Richardson . Father Richardson may now no longer hold the primacy
of jurisdiction, but I have no difficulty in yielding to him the primacy
of honor among us, because of the immense volume of work he has done
for the Congregation over the past 12 years.
It is very difficult to quantify in words the contribution Father
Richardson has made during his term of office as Superior General pre-
cisely because it has been so great. The years 1968 to 1980 have not
been easy ones for anyone in any position of authority. Yet, Father
Richardson has steered what St. Vincent once called "the little ship of
our Company" with a steady hand through very turbulent waters. All
of us have known and recognized that he has a steady, strong hand,
but with it a heart full of the love of God and a love for the two
families of St. Vincent.
From time to time I have taken down that gem in the works of
Father Coste in which Father Antony Durand set down on paper the
advice he received from St. Vincent on how to be a good superior. There
are several memorable phrases in it... " If the Superior is full of God,
if he is, full of the maxims of Our Lord, all his words will be efficacious
and a virtue will go out from him that will edify all. ... Another thing
you must carefully cultivate and that is to have " grande communication
avec Notre Seigneur dans l'oraison". And you must recognize , too, that
a Superior must attend not only to spiritual matters, but to temporal
affairs also , and in that way the Fatherly Providence of God is expressed."
... And all these memorable phrases, and I could quote so many more,
found a living example in Father Richardson 's guidance of, his care of,
his interest in every Province of the Congregation and the Daughters of
Charity as well . And now his thoughts are on the missions . St. Vincent,
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I feel, would heartily approve his decision not to seek an honorable reti-
rement. And we, for our part, can only stand back and admire his
generosity and zeal. In the Aula here 12 years ago , I recall the occasion
when rather Slattery resigned and Father alordiglia of the Turin Province,
who was moderator on that day, paid a short tribute to Father Slattery.
He closed with the words which , on behalf of the whole Congregation,
I address to you , Father Richardson , today: << Et benedictio tua sit super
nos semper » .
Over Father Richardson 's 12 years as Superior General, he was
assisted by Father Sdinz as Vicar General . I must recall to the As-
sembly that 12 years ago , Father Sdinz was a new creation in our Assem-
bly! Not he, I mean , but the office of Vicar General which he has held. What
support he has been to Father Richardson during the past 12 years, only
Father Richardson can fully testify, but all of us here have seen the
qualities of Rafael Sdinz during this Assembly and that of 1974 - his
good humor , his perception of men and affairs -- are certain that Father
Richardson must have found in him a trusted and true friend as well
as a wise advisor.
Of the outgoing members of the Curia , Father Florian Kapusciak
has also served the Congregation at its center for 12 years. Before he
zvas formally appointed in 1974 as Assistant with special responsibility
for the missions, he had succeeded in doing an immense amount of work
in gathering aid from various agencies for our own missions . There are
mazy people in the Third World today who are experiencing the peace
of Christ and whose hunger has been alleviated through the abilities and
the energies of Florian Kapusciak . Since 1974 his interest in the missions
has been intensified << ratione officii n. But even if' Father Kapusciak had
no special responsibility for the missions , I am certain that the 'missiones
ad gentes' would have found a home in that large Polish heart of his.
Father Andre Sylvestre is also leaving the Curia and I only wish
that he could leave behind in my office - or better still , in ny head
all that knowledge that he possesses of the mind and thought and heart
of St. Vincent. During the Assembly he drew our attention to St. Vin-
cent's favorite devotion, namely , Divine Providence . 4hat Divine Provi-
dence has in store for Father Andre , I do not know , but I am certain
that his genial, friendly presence will be a blessing in any house of the
Congregation in any part of the world.
CPAG -- Yesterday at lunch we had as our guest here, Father
Luigi Betta , President of CPAG. To CPAG and all its members, we
owe a large debt of thanks . Some of them are here in the Aula and
they are known to you all. Allow me just to mention those who are not
here - Alonsignor Bomers, Father Carey Leonard , Father Luttenberger.
To all the members of' CPAG we offer our thanks for the work they have
done in the preparation of the Documentum Laboris. We only hope we
did not cause them too much pain through the surgery we performed on
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their brain children. .'f'or must I forget to mention here the three Daugh-
ters of Charity, Sister Eleanor McNabb, Sister Mary Ellen Sheldon,
Sister :Montserrat Roset, who under great pressure of work typed the
Documentum Laboris and who during this Assembly have done a great
deal of work as well.
Before we came here in June, much preparation had to be done in
this house and in the Leoniano. Before I mention anybody, I'd like to
thank the host Provinces of this Assembly; firstly, the Roman Province,
the Naples Province and the Turin Province. All of them have given
us proof of that generous hospitality which, thank God, could be said to
be almost a sixth virtue of our Congregation. I would ask Father Ver-
naschi to express to the Superior of the Leonine, Father Sireri, and the
Sisters there and the Sisters here our appreciation of their goodness to
us, and to congratulate them on the success they have had in keeping
our bodies and souls together during the past 8 weeks.
There are many others, too, to whom we owe our thanks, Father
Sheldon, Father Balestrero, Father Prosperini, and other members of the
Curia at the Via di Bravetta. Already I've expressed the thanks of the
Assembly to Brother Joseph Nagel for his unremitting work. Yesterday
morning I said to him that at the end of the Assembly, perhaps he might
want to give the photocopying machine three kicks. He heartily agreed.
Last evening I began to wonder if he had administered the three kicks to
the machine before midday yesterday. We owe our thanks also to our
scribes, Fathers Valenga, Gonzalez, Gelio, Joseph Kapusciak, and the
Chronicler, Honorio Lopez.
TRANSLATORS: If I say that one group of Confreres did very
priestly work in this Assembly, I hope you'll understand me rightly.
If the privilege and function of a priest is to be a mediator, then of all
of us here, the most priestly work has been done by our translators.
Their work of translation was essentially a work of mediation, of mediating
the thoughts of one language into another.
Coming down from the heights, so to speak, where our translators
work, we must say thanks to the Central Commission who, apart from
its President and Secretary, were also our Moderators. Moderators
have a difficult task. Sometimes I was reminded of watching a football
match from a sideline or on a TV screen. It is so very easy to see the
mistakes from the sideline or on the screen, not so easy for the players.
I must mention, of course, the Vice President of the Central Commission,
Father Carlo Braga, whose clarity of mind more than once at the Com-
mission meetings and in the Aula saved us from being lost in a maze
of details. And what shall I say of our multilingual Secretary? I do
believe that the bulk of the administrative work of the Assembly, day in
and day out, falls on the shoulders of the Secretary. Early in the Assem-
bly, the TV screens here in the .'Tula began to show signs of tiredness,
but no such signs of tiredness have yet appeared in Italo Zedde.
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COMMISSIONS: The Assembly, I think, has already by its
applause on many occasions shown its appreciation of the work done
by the six Commissions . Once a Confrere is elected to a Commission,
there seems to be only one way to be released ,from it ! But, no doubt, the
future Directory will take care of that. And it's only right that we
in 1980 should leave something to be done by fixture Assemblies! The
heart of our Assembly was our prayer together . We are indebted to
the small Liturgy Commission who helped us to pray "digne , attente ac
devote" and, I might add , in every known language!
'I'IIE ASSI'N1BLY IN l l'."I'ROSPE("I'
But now let me reflect in a personal way on the experience of the
past 8 weeks. I think it was the French poet, Peguy, who said that
"Everything begins in mysticism and ends in politics". Certainly our
Congregation began in mysticism, iin the mysticism of St. Vincent de
Paul. All Orders and Congregations begin in mysticism, but the con-
tinual threat to their existence is that they would end in politics and
politics spell division.
We have been trying to preserve amongst us the mysticism of St.
Vincent, to recapture the vision, the deep lore he had for the Person of
Jesus Christ. In so many of his letters (and is it not said that a man is
best known by his letters?) you cannot read too many lines without coming
across a reference to the thought, to the mind of Jesus Christ. And it
was as a priest that he experienced the deep conversion to Jesus Christ,
as a priest he came to see such depth in the phrase, "Evan,t,'eli. are pau-
peribus misit me". The two starting points./0'r all his charitable work
Jrathe poor and ,for the priesthood were the Person of Jesus Christ
and his own participation in the pastoral or hierarchical priesthood of
Christ. All our work today must start from a contemplation of the
living person of Jesus Christ, and from the theological fret of our own
participation in the pastoral priesthood of Christ.
We can never lose sight of the fact that there is an essential dif=
ference between the pastoral priesthood which is ours by ordination and
the priesthood of the laity. Yes, there is an honored place in our Com-
munity for our Brothers and St. I incept recognized that , but it never
dimmed his vision of his own priesthood and its value, force and power.
We can only go to the poor with security, without condescension, without
ideologies, when we fully accept and experience through prayer that it
is He who has chosen us and not we Him, that the primary reason
why He has chosen us is, as is so clearly expressed in the 3rd Chapter
of St. Mark's gospel, that we would be with Him, and only after
that, that we would preach and have power to cast out demons. (Mark
3, 13-15).
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THE, PRIESTI I()()I) 'TODAY
I think it would go unchallenged today that since St . Vincent's
time , the priesthood has not faced such a crisis as it does now. II 'e
know what he tried to do for priests individually and collectively. II hat
he could do and did is a charism that still lives in our Congregation.
Perhaps in many Provinces, we no longer administer large. Seminaries.
That does not necessarily mean that a charism of helping priests is no
longer alive in the Little Company. There are services which, at the
Provincial level and local level, which with some thought and planning
on our part , we could humbly offer to local clergy. The crisis that the
priesthood today is undergoing has been underlined for us by Pope John
Paul in his two pastoral exhortations offered to the priests of the world
in Holy Week of this year and last year , and it is significant that in
the small list of outstanding priests whom he mentions , it is Vincent
de Paul who is given the ,first place.
TIII': FUTURE
Since St. Vincent 's death , we have , thank God , remained undivided
as a Congregation. That in itself is a great grace. This assembly
of 1980 has again , thanks be to God, not divided us. If anything, it
has deepened the union amongst us. I I'e have had our differences, of
course, here in the Aula, but it was Pope John XXJII who said, apropos
of disagreements at the I'atica : Council, that a Council was not monks
singing in a choir . Neither is a General Assembly of ours. The unity
that I hope will deepen in the coming years should give us all hope.
What matter if the Little Company becomes smaller in numbers , provided
only that we are Irving to do what the Spirit of God founded its to do.
/.et us never forget this ,fact - that twice or three times a day St.
I'incent prayed that if the Congregation was not a service to God, He
should annihilate it . I wondered often in the course of this Assembly
how many rotes that sentiment would command amongst us today. That
is not an invitation to ,fatalism. No. we must go on loving God in the
Congregation and with the strength of our arm and the sweat of our
brow.
(.ON(:Lt:SIO\
May I end by speaking a little about myself: tVhen you elected
me Superior General on the 11th of July, / felt like a man who had
been swimming in a sea and then got caught in a current which swept
him out into very deep water, away from the familiar landmarks of my
Ii/e. 1/ my head is still above water, I attribute that , as St . I'incent
would suggest in our Rules, to the Divine Mercy and the merits of others,
Particular), the prayers of the Confreres and those of the Daughters of
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Charity who, through letters and telegrams, have assured me that they
remember me daily before the Lord. 1 have felt often these past three
weeks that I am just floating on the prayers of other people. For your
prayers and your support, 1 thank you.
Before I end I'd like to make one small suggestion. When we read
the letters of'St. Vincent, have you ever noticed how often the little phrase
occurs: "In the name of' God, Monsieur, take care of your health."?
I would like to think that everyone here would have a little rest, a holiday
if possible, before taking up his work again with his strength renewed in
the vineyard of the Lord. I would like to think that I would meet you
all again , but meantime , 1 make my own the farewell prayer of St. Thomas
More to his daughter before he died for the faith:
"Pray for me as I will for thee so that we may all meet merrily
in Heaven. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal
life with Mary, the Vir,qin Mother of God, with the Apostles,
St. Vincent de Paul, and all the Saints who have done Your will
throughout the ages. May we praise you in union with them and
give you glory through Your Son, Jesus Christ, Our Lord, in Whose
name we now pray - Pater :Foster...".
ACTA CONVT. GEN. XXXVI a. 1980
(sunt pp. 188. form. 29,50 cm. ? 21 cm., in manibus membrorucn
Convt. Gen. et in Archivio Secret. Gen. C.M. )
Le P. McCullen, apres l'acceptation de son mandat, recoil In chaleureuse
accolade des membres de I'Assemblee.
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IL - NUa'7'I.I
36a ASSEMBLEA GENERALE DELLA CONGREGAZIONE
DELLA MISSIONE
(Roma, 16 Giugno-8 Agosto 1980)
di Ernzinio Anlonello, G.M.
La 36a .lssemblea Generale delta C:ongrcgazione delta Mis-
sione eostituisec i1 punto conclusivo di una parabola iniziata net
1968-69, all'indomani del Concilio Vaticano II, con la 34a
Assemblea Generale, e protrattasi net 1974 con un'Assemblea
intcrmedia.
Il tema di queste Assemblec si condcnsa intorno alla ricerca
dcll'identita delta Congregazione di fronte at mondo rapidamente
cambiato e all'interno delta Chiesa chc rinnova se stessa sotto
l'impulso conciliare.
It mondo presenta Ic sue istanze e i suoi interrogativi: una
profonda aspirazione alla partecipazione , alla liberty e at plura-
lismo; un acuto senso di corresponsabilita nella vita comunitaria
e nell'esercizio dell'autority ; l'cmcrgcnza delta coscienza delta
povcrta non solo nei paesi in via di sviluppo, ma anche all'intcrno
delle society industrializzate ; l'acccntuarsi dclle ideologie con
varie prospettive di libcrazionc alternative at messaggio cristiano:
in sostanza , it bisogno di uno stile nuovo di vita e ] a ricerca di
soluzioni agli aspetti contraddittori propri di un'epoca di transi-
zione.
La Chiesa risponde con coraggio all'appello con 11 rinnova-
mento del Vaticano 11. Ma tra le parole dei documenti promul.-
gati e la vita concrcta dci cristiani e delle famiglie religiose
esistc tutto it margine delta sperimentazionc c delta ricerca.
Anchc la Congregazione delta Missione inizia it suo cam-
mino di rinnovamento . I poli di questo cammino sono dati dal
duplice elcmento : fedelta all'originalita delta propria tradizione e
sguardo proteso a cogliere nei segni dei tempi it << rruovo» the la
Provvidcnza suscita per it compimento del piano di Dio sul
mondo. Era naturale the fosse la novita ad assorbirc l'attenzione
dcgli assembleisti delta prima di queste riunioni gcnerali, o per
to meno the essa accogliesse i consensi delta maggioranza. Di
fatto 11 primo abbozzo di Costituzioni rinnovate , quelle del 1968-
69, portava i segni di questa apertures at « nuovo >>. F.ssa pero
si compiva all'insegna di una << genericita >> di contenuti mediati
dal contesto di rinnovamento generate, piuttosto chc da una
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riflessione approfondita sullo speciflco dclla tradizione vincen-
ziana. D'altra paste si trattava di un ' opera pionicristica, resa
ancor piii dillicile dalla plurality di esperienze in cui it carisma
vincenziano si era concreti zzato nelle varic arce geografiche del
mondo. In quelle due sessioni non mancarono le divergenze c
i toni rudi , scgni di una rcalc vivacity c plurality dcll'cspcrienza
vincenziana nel mondo.
La novity a-specifica tende tuttavia, col tempo c con la verifica,
a perdere la sua lucentezza iniziale . C:osi. I'Assemblca seguente,
svoltasi net 1974, costitui nella parabola the andiamo descri-
vendo tin momento di pausa c di riflessione sul progcUo costi-
tuzionale prccedentemcnte elaborato: una specie di decantazione
necessaria a una forma di purificazione da elementi non specifici.
Non a caso it compito di qucsta Assemblca si limito ad una serie
di « 1)eclarationes » (Vincentiana 5 [ 19741286-301), con it chiaro
iutento di tracciare un orientamento di fimdo su cui la (:omunita
avrebbe dovuto concentrarsi c riflettere net tempo chc rimaneva
per una stesura definitiva dells Costituzioni prevista per it 1980.
Dagli antefatti eccoci giunti alla tappa conclusiva, nella
quale la Con ,gregazione delta \Iissione intcnde presentare it stto
\()It(-) definitiva, almeno per gli anni avvenirc di qucsto nostro
tied)]".
1. La preparazione
L'Assemblea del 197-1 si era congedata con on importante
I)ecreto sulla preparazionc dcll'Asscmblea straordinaria del 1980.
f Vincentiana 5 [1974] 351). In csso cra prevista l'irnrnccliata
costituzione di una Commissione preparatoria con Ire sc(po:
a) di promuovere studi storici, tcologici-pastorali e giuri-
dici da presentare alla discussione dells Province per l'inizio
dcll'anno 1977;
b) c di prcparare per it 1979 on abbozzo di revisions
dclle Costituzioni 1968-74 attraverso le risposte e Ic rcazioni the
ogni Provincia avrebbe inviato alla (:PAG (Commissione Pre-
paratoria dell'Asscmblea Generale). Cir. Vincentiana 6 [1978]
441-539).
Su queste risposte dells Province la CPAG preparo tin
o Instrumentum Laboris o i Vincentiana 5 [1978] 266-439) per
facilitare it lavoro delle Assembles provinciali, the si sarebbero
svoltc net 1979. La CP.\G, raccolti nuovamente i risultati e i
contributi pervenuti dalle Assemblee provinciali, riclaboro tin
testo-base, chiamato « Documentum Laboris » , the costitui it
punto fondamentale di partenza per la rcdazione definitiva delle
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Costituzioni , avvcnuta appunto nella 361t Assemblea Generale
straordinaria della Congregazione.
Questa preparazione capillare c rnetodica ha permesso una
coscientizzazione attiva di tutta la Comunita ed ha evitato the
i nuovi testi costituzionali piovessero dall'alto: per almeno quat-
tro anni la Congregazione si a sentita sollecitata a ripcnsare,
dall'interno della esperienza concreta, it significato della propria
vocasione.
Inoltre it pregcvole lavoro di sistemazione e di sintesi dei
dati pervenuti alla CPAG, impedendo cite in un cos! vasto
lavorio di base andassero dispersi originali contributi di riflessione,
ha favorito it rapido svolgersi dell'Assemblea stessa. L'apprezza-
rnento dell'Assemblea fu espresso con I'approvazione unanime
del I)()( unnentttrn Lahm l' qualc pi Opriu strumento per la riela-
hma/.iun(' dei nuo, i tc,ti custinizionali.
2. L'Assemblea : comunitt di fede
I 121 partccipanti iniziano l'avventura assembleare it 16
giugno 1980. Sicuramente a avventura », poiche per le numerose
spcranze the ogni assembleista portava con se, eco dells realty
di base della Congregazionc, non era possibile prevedcre it grado
di conscnso the avrebbero riscosso ncll'impatto con la vasta
gamma di espericrtzc rappresentate in Assemblea.
Le incognita dell'avventura cominciaruuo ben presto a scio-
gliersi, sia grazic al clima di cordiality creatosi fra gli assembleisti
sia soprattutto per it comune desiderio di ricercare it bene dclla
(:omunita. In questa atmosfera di mutua conoscenza sorse da
subito in tutti un duplice atteggiamento:
a) the it momento assemblcare non poteva esserc vissuto
a lato delta vita rcalc, quasi periodo staccato dal quotidiano
aflaticarsi per l'espansioue del Vangclo, ma parte integrante di
quello stesso lavoro;
b) chc I'Assemblca non poteva essere aflrontata con una
mentality di apartheid rispetto a tutti i confratelli sparsi ncl
mundo, ma piuttostu all'interno della dimensione della comunionc
c dc] servizio.
Di qui, fin dal suo inizio, I'csperienza dell'Assemblea fit
caratterizzata dalla disposizione intcriore di fade nel Signore cite
conduce la Congregazione. 1)i grandc aiuto in questo senso
furono due intcrventi del P. Richardson : it primo in occasione
della celebrazione eucaristica iniziale; it secondo , in apertura
del lavoro dcll'assemblca , nel preseiitarr lo stato della Compa-
gnia. Nel primo, it Superiore generale propone ai deputati la
visione del Cristo-missionario, cite si presenta nella sinagoga di
1.0
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Nazareth come portatore di un annunzzio di licta speranza per
i poveri; net compimento di qucsto annunzio it Cristo presenta
sc stesso come << la Via. la Verity c la Vita »: seguire C:risto-
Vcrita allontana la paura; se la Verity si presenta in svariati
rnodl nell'azione donante dello Spirito, essa resta a una >> c
tende a crcare « 1'unita »; cost, la conclusione dells parole del
P. Generale si trash rma in preghicra: « Accorda a coloro the
sono nutriti (lei Corpo c del Sangue di Cristo c ripieni del suo
Santo Spirito di divcntare un solo Corpo c un solo Spirito >> .
Nel secondo intervcnto, letto all'inizio dcll'Assemhlca, ma
conosciuto da tutta la Congregazione, poichr inviato a tutte le
Case, ha colpito it taglio spirituals e di fede con cui sono stati
interpretati gli avvenirnenti di questi dodici anni del silo inanclato.
Qucsta prospettiva ha introdotto I'Assemblea a lavorare net
medesimo spirito di fede.
Sospinti da questo inizio, la preghiera conrune, in particolare
quella liturgica, ha occupato un posto di prim'ordine nell'ac-
compagnare lo svolgimento del lavoro asseinl>lcare.
Sono da ricordare Ic concelebrazioni eucaristiche settimanali
situate in mernoria di particolari ricorrenzc vincenziane e in
particolare la solenne Liturgia Bella Parola per celebrare, la
nottc del 18 luglio, it 150° annivcrsario dcllc apparizioni delta
Medaglia Miracolosa.
3. Il metodo di lavoro nella genesi dei testi costituzionali
Uno dei prilni compiti assolti dall'Assemhlca fit quello (fella
clezione dei cornponenti di 6 Conunissioni, Ia cui funzione era
quella di elaborare i testi da presentare in aula. Ad ogni Com-
missionc vcnne assegnato un certo numero di articoli da esami-
narc e da redigere:
Commissione prima (PP. Dulucq, Elduayen, Maloney, Ma-
side L., McCullen, Morin): Dc vocatione (artt. 1-12};
Commissions secarula (PP. Bastiaensen, Cltcvallicr, Cortazar,
MCLcllan, Mullan) : 1)c actuositatc apostolica (arts. 13-28');
Commissions terza (PP. Antonello, Castillo, Llorct, ( )' 1)on-
nel, Perez-Flores, \Vypych) : Dc vita communitaria; De pauper-
tate, castitate et oboedientia; De oratione (artt. 29-66) ;
Commissione quarto (PP. Lauwericr, Poole, Roman
Suescun, Vernaschi) : Dc sodalibus (artt. 67-88) ;
Commissione quints (PP. Bomba, Dclagoza, Patti, Sampe-
dro, Sanchez-Mallo) : De formations (artt. 89-129),;
Commissiote sesta (PP. Corcra, Gorka, Grindel, Lopez-
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Lcipez, Nettikat, Nugent, O'Reilly, Richardson J., Roman A.,
Sarasota, Sylvcstrc) : I)e rcgimine (artt. 130-225).
Ognuna di qucste Commissioni aveva due punti di rifcri-
mento: it Doc. Lab., quale materials primo da csaminarc per
I'clahorazione dci testi cost ituzionali, c it giudizio dell'Assemblea,
espresso sia dai gruppi linguistici sia (la singoli assemblcisti.
(;osi, ogni (:ommissione, fondandosi sill Doe. Lab. e, in
alcuni casi, chiedendo all'Asscrnblea on voto indicative su qual-
che terra di particolare itnportanza, iniziava it site lavoro, chc
consisteva net rcdigcre un primo testo costituzionale l<( Docu-
mcntunr primum »j. Qucsto testo, presentato in aula (Ia un rela-
tore (lella Cotnrnissione, veniva sottoposto all'esamc dei vari
gruppi linguistici, i quali davano it loco assenso it proc:edere c>
Ia loco disapprovazione, suggerendo emendamenti o correzioni
oppure indican(lo Ittlovc prospettive. Se la C:onunissione to giudi-
cava opportuno dornandava all'Assemhlca it consenso per pro-
cedere alto stadio di << Dociimcnturn scctuulum >>, it quale risul-
tava sostanzialmcnte 11 Doctimentum primum emendato alla Luce
dells osservazioni pervcuute.
Qucsto passaggio era cstremamcntc dclicato, poiche, giunti
a qucste livello, diveutava assai dillicilc introdurrc cambiamcnti
sostauziali at testa. L'Asscniblca non percepi da subito talc im-
portanza, per cui into dci primi testi passati dal I)oc. primum
at Doc. secun(lum, e cioc it « I)c fine », si troves in scrie dilii-
colta proprio per esserc passato troppo cclcrmente alto stadio di
Documcntutn sccundum.
I procedinu•nto ultcricn•c, dal Do(-. secunclurn at < Docu-
rncutum tertiunt », Scguiva it mcdesimo tragitto: la (:ornmissione
presentava i tcsti cntcndati, i gruppi linguistici portavano i loro
suggcrintenti, the guesta volta non potevano intaccare la sostanza
del testa, a meno the non vi fosse una mozione di riconsiderazione
delta materia.
In questo caso, se la tnozionc passava ,'eccorrevano per-()
due-terzi dci voti dell'Assemhlea) l'articolo ritornava automatica-
mente at primo stadio.
1.'csposiz.iouc sommaria del proccdintcnto attravcrso cui Sono
stati rcdatti i testi costituzionali ci aitita a corn pretAviv la meti-
colosita (let lavoro svolto.
4. Un problema condizionante : l'identita giuridica delta
Congregazione
Sull'Assemblca tin dal sue iuizio gravava una domanda di
fou(lo: la (.ongregazione delta Jlissionc deve considerarsi tin
<< Istituto di vita consacrata > oppure una < Society clericale »?
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11 problema ha la sua origine in una lettera del 15 dicembre
1976 inviata at P. Generale dalla Sacra Congregazionc dei Rcli-
giosi e degli Istituti Secolari (S(,RIS), nella quale, riferendosi
all'esamc delle Costituzioni del 1974, si invitava a considerare
la natura dei voti cmessi nclla Congregazionc non come « unica-
mente privati » c a non introdurre un atto specifico di incorpora-
zione alla Congregazionc distinto dall'emissione dei voti.
A partire da queste osscrvazioni si instauro un dialogo fra
la Curia Gcneralizia c la SCRIS tendente a chiarire i due punti
di vista. In sostanza la Congregazione tcndeva a sostenere it
carattere « secolarc » della propria natura, mentre la SCR1S,
pur riconoscendo the la Congregazionc non apparteneva per la
sua tradizione alto stato giuridico (lei religiosi, aveva tendenza a
considcrarla qualc << Istituto di vita consacrata )).
Evidentemente l'opinione dclla SCRIS, sulla quale gravava
la precomprensione delta triplice categoria (Religiosi, Istituti di
vita consacrata, Popolo di Dio) in cui venivano classificati gli
stati di vita delta comunita credente net Progetto del nuovo
Codice di Diritto Canonico, finiva per crcarc per la Congrega-
zionc una atternativa: o considerarsi o Istituto di vita consa-
crata »: ma cio sarebbe parso contrario alta << secolarit t » della
Compagnia voluta da S. Vincenzo e approvata dai Documenti
poutitici; oppurc riconoscersi appartenente alla categoria del
Popolo di Dio » quale o Societit cicricale » : ma cio non sem-
brava renders conto a sufficienza dell'emissione dei voti e delta
vita comunitaria.
Questa atternativa pcscra sull'Assemblca, poichc nessuno dei
due termini sembrava rispondcre adeguatamcnte alla tradizione
vinccnziana.
IN fronts it questo impasse l'Assemblea decise di non lasciarsi
condizionare nel suo lavoro da questa problematica, sia perchE
it nuovo Codice era ancora allo stadio di progetto sia perch&
appariva piu saggio descrivere nellc Costituzioni la nostra natura
secondo la tradizione, lasciando la soluzione del dilemma at
futuro, quando it nuovo Codice avrebbe avuto un volto definitivo.
Questa decisions ebbs un grande valore: primo, perche non
immobilizzb I'Assemblea; secondo, perche durante i lavori assem-
bleari giunse in aula la notizia chc la Commissions di redazione
del nuovo Codice aveva redatto un canons sulle << Societates
vitae apostolicac »; net quale la Congregazione poteva ricono-
scersi senza cadere nell'alternativa descritta (1).
(1) Eccone la dicitura : ((DE SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLI-
CAI: ,', Can. 1.
1. Institutis vitae consecratae accedunt societates vitae apostolicae, qua-
rum sudales , sine votis religiosis ( vel publicis ) finem apostolicum societatis
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Di fatto, questo problema influi notevolmente nella reda-
zione di molti testi , facendo si the venissero attutite tutte queue
espressioni chc potesscro dare pretesto alla SCRIS di ascriverc
la Congregazione fra gli Istituti di vita consacrata. Cosi, ad esem-
pio, negli articoli sulla natura delta nostra vocazionc lartt. 3-4)
non si fara accenno ai voti, ma solo ai a documenta evangclica
oppure negli artt. 44-57 non si used mai it termine « consilia
evangclica » e si parlera semplicemente di castita, povcrta, ob-
bcdienza; ed ancora ncll'art. 79,1 si cvita di dire chc l'incorpo-
razionc ally Congregazionc avviene mediante I'emissione (lei
voti, ma piuttosto chc alla Iiccnza del Superiore maggiore di
emettere i voti, conscgue l'incorporazione.
Al termine dell 'Asscmblea verra approvata una << Dichiara-
zione » sull ' identita giuridica Bella Congregazione nella quale si
riaffermano tutti i dati tradizionali chc la costituiscono fin dalla
sua origine , citando gli articoli 1. 3, 57. 77 delle Costituzioni cite
la descrivono. (:on essa inoltrc , it Superiore Generale con it suo
Consiglio riceve la facolta di condurre avanti it dialogo con la
SCRIS in modo the la decisione della collocazione net futuro
proprium prosequuntur et. vitant fraternant ducentes, secundum propriae
vitae rationem, per obscrvantiam constitutionutn ad pcrfectioncnt caritatis
tendunt.
2. Inter has cunt societates in quihus sudales , aliquo vinculo constitu-
tionibus definito, consilia evangelica assumunt.
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codice non sia lasciata alla sola S. Sede, ma sia data alla (.on-
gregazione la possibility di far valere la propria decisione di
rimanere fedcle at progetto vinccnziano originario, quale I'As-
semblea ha chiaramente riproposto nelle Costituzioni.
Qucsto episodio salicntc nella storia dell'.\sscmblca ne illu-
mina una attitudine generate chc ha guidato i lavori, c cioe
la riscoperta dc1l'originality delta tradizione vinccnziana.
5. Un'introduzione storica: perche?
Lc nuovc Costituzioni iniziano con una introduzionc storica.
II Documentum primum prcsentato in aula sub! molte critiche
per it suo carattere strettamente descrittivo e schematico degli
avvenimenti biografici di S. Vincenzo, distaccati dall'esperienza
attuale delta C:ongregazionc. I•:sso appariva senza nesso con le
Costituzioni cite doveva introdurre. Fit cos! cite la Commissione
prima rifuse totalmente it testo, tentando non solo di descrivere
la vita, ma soprattutto di mettere in lace t'espericnza spirittiale
del Santo c it suo rapporto con la vita attualc delta Congrega-
zionc.
11 testo definitivo si presenta come:
a) sintesi del cammino di fede chc ha condotto S. Vincenzo
a scoprire la sua vorazione di pot-tare la lieta novella ai poveri
e di servire in essi Gesi ► Cristo;
b) evocazione delta radice storica the ha generato la
Congregazione delta Missione;
c) appcllo alla Connmity di oggi per riscoprire it signifi-
cato delta sua missione nclla CI ► icsa di cssere un segno di spe-
ranza per i poveri.
L'introduzione vuole cssere in definitiva un tentativo di
crmencutizzare i fatti passati , rendendoli << memoria >> attiva per
orientare la vita e la opera del missionario di oggi. Essa c stata
(iicIi.tr.it.t [),wt iutc,*rantc r f,,nte di ispirazionc di tutte le norme
cgntcutnr nelle. CostitttziOnti.
6. Gli articoli sul « De fine »: una ricerca travagliata
Cii articoli sal fine delta Congregazionc entrano net ctihat-
tito in aula it 24 giugno con una domanda previa dclla Com-
missione : si devono considerarc uno o pia fini per la Congrc-
gazione?
I gruppi linguistici si presentano divisi. La maggiorauza
opta per nit fine unico, c cioe a sequi (:hristum evangelizzantenI
•343-
pauperibus u, circoscritto all'interno dei tre ambiti tradizionali
nei quali si rcalizza , e cioe:
1) la ricerca delta propria perfezione;
2) I'evangclizzazione dei poveri;
3) la formazione del clero.
11 gruppo anglofimo chiede invece the si mantenga la reda-
zione del fine come si trova nelle Costituzioni 1974, dichiarando
the stabilire come unico fine 1'evangclizzazione dci poveri risulta
riduttivo rispetto alla redazione delle Regole Comuni (n. 1),
nelle quali S . Vincenzo utilizza it termine singolare « finis o,
enumerando pero di fatto tre elementi the specificano it fine,
ma inciusi nella nozione di fine.
II rctroterra di questa divergenza si trova nella dichiarazione
delta 571, sessionc dell'Assemblca 1969, in data 3 Iuglio, the suona:
u L'evangclizzazione (lei poveri a la loro promozionc umana e
cristiana t it fine preminente , non tuttavia I'unico, delta Congre-
gazione delta Missione . L'evangelizzazione ( lei poveri e la loro
promozionc umana a cristiana e criterio in se sufficiente, ma non
necessario nclla scelta dells nostre opere» ((:fr. Vincentiana 5
[1974] 306 nota).
Qucsta dichiarazione aveva agito da freno per tin deccnnio
sulla Congregazione, impedendo una scelta netta e precisa di
tutta la C.M. in favore dell'evangelizzazione dei poveri conic
suo unico scopo.
Questa ipoteca storica sembrava improvvisamente sciolta
nella relazione dci gruppi linguistici : la maggioranza si esprimeva
per tin solo fine.
La Commissions di conseguenza, forte di cluesta maggio-
ranza, esistente d'altra parte all'interno delta Commissioue stessa,
elaboro in tal senso it Doc. primum. La presentazione in aula
del Documento trovo sostanzialmente dissenzicntc it gruppo an-
glofono, mentre gli altri gruppi si limitavano a chiedere solo dci
mig lioramenti at testo.
Per una ancora conlusa conosccnza del dircttorio dcll'As-
semblca, non essendoci stata a questa panto una mozionc for-
male, it Doc. primum passb allo stadio di Documentutn secun-
dum. Gli assembleisti contrari at lavoro della Commissions ten-
tano a questo panto, mediante una mozione formale, di far
introdurre net testo it n. I Belle Regole Cotnuni , the la (:om-
missione aveva collocato nell'introduzione storica. La mozionc
non ricevc it quorum dci voti necessario. Cosi net testo costi-
tuzionale, corrctto e net fratternpo passato allo stadio di Doc.
tertium , restera la redazione delta Commissions.
L'Assemblea sembra bloccata e divisa sit questo punto
fondamentale del suo lavoro . Evidentemcnte c'cra it desiderio
di non lasciare sul terreno della discussions n6 vincitori nc vinti,
poiche la posta in gioco era qucila della unity della Congregazione.
Cos! it dibattito ufliciale venne per un certo tempo congelato,
prendendo tempo sul lavoro delle altre Commissioni . f chiaro,
tuttavia, the sara difliicile, vista la decisione della Commissions di
proseguire sulla linea della sua rcdazionc incentrata su un fine
unico , retrocederc allo stadio di Doc. primum : una mozione in
tal senso sarebbe stata perdente in partenza. Non restava allora
chc tentare una mediazione tra le posizioni divergenti, cercando
di comprendere it punto di vista Bella Commissions e quello della
parte contraria , a tentare per questa via di accorciare le distanze.
Le discussioni extra-aula aiutarono non poco a comprendere
le reali diflicolta del gruppo anglofono. Per esso it termine a fine»
indicava un obiettivo concreto a pratico : parlare dunque di
u unico fine » significava un taglio netto rispetto alle attivita
tradizionali (come ad es. le Univcrsita ) delle Provincie di lingua
inglese. Non solo, per la cultura anglosassone , piuttosto giuridica
e piu rigida rispetto alla mentality latina, it testo della Commis-
sions appariva discostarsi sostanzialmente dal documento costi-
tuzionalc per eccellenza , c cioc it n. I dells Regole Comuni,
chc sembrava piu largo e mettere sullo stesso piano la cvangc-
lizzazione dei poveri e la formazione del clero.
In realty it nodo della qucstione , the si era trascinato dal
1968, si trovava nella confusa impostazione del problcma. In-
vece di chiudersi nella ormai fossilizzata e inconcludente do-
manda : < Uno o piu fini per la C.IN4.? » , ci si sarebbe dovuto
interrogare sull'orientamento di fbndo delta Congregazione e di
conseguenza sui vari fronti o lines di attivity in cui quest 'orienta-
mento si realizza.
Questo chiarimento si cbbe it 5 agosto in una sessions infor-
male, nella quale vennero esposte le diflicolty e le proposte per
una soluzione della divergenza . In quests sessione si chiarl
definitivamente chc l'intuizione dcll 'espcrienza rcligiosa di S. Vin-
cenzo c centrata sulla sequela di Cristo the evangelizza i povcri;
e che questa intuizione data come fine alla sua Congregazione,
si compie a si perfeziona net rivestirsi dello spirito di Cristo,
nell'attendere al l'evangelizzazione dei poveri , soprattutto i piu
abbandonati , e net formare sacerdoti c laici the attendano at
scrvizio dei poveri.
La proposta di tin gruppo di assembleisti italiani di modi-
ficare leggermente la redazione delta Commissione trovo consen-
ziente l'unanimity dell'Assemblea . Tale proposta redazionale
consisteva net toglicre dal testa l'impressione di tin distacco tra
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it fine: o sequi Christum evangelizantem pauperibus > e le me-
diazioni the realizzano questo fine, facendo si the tutto l'articolo
fosse sotto it segno delta finality: una finality globate the si
compie nclt'attuazione dci tre fini intermedi tradizionali.
L'Assemblea raggiunge cos! la sua unity con un voto signi-
ficativo: 109 voti a favore c 5 contrari. 11 significato e la con-
clusions di questo dibattito portano con se un valore di prim'or-
dine per la C:omunity vincenziana; e cioc, con decisione la Con-
gregazionc deve perseguire nelle sue attivity la sequela di Cristo
the evangelizza i poveri.
7. La centrality di Cristo nella vocazione vincenziana
I restanti articoli, studiati dalla Commissione prima, sully
natura c sullo spirito delta Congregazione non sono stati oggetto
di grande dibattito. La Commissione ha opcrato sulk opzioni
presentate dalla CPAG semplificando i testi in una triplicc linea:
a) purificandoli dalla prolissity delta redazione 1968-74;
b) espungendo riferimenti troppo gencrici alla situazione
delta (:hiesa;
c) caratterizzando la Congregazione come « societal apo-
stolica, propria indole saeculari praedita, vitae communitariae
atquc exempta >, impegnata ncl proseguimento della missione di
Cristo cvangelizzatore dci poveri.
Qucsti testi sono dominati , seguendo I'esempio delle Regole
Comuni , dalla centrality di Cristo da imitare nella sua dipen-
denza dalla volonty del Padre e net suo ftttivo amore per i poveri.
Questo aspetto di << Cristo regola della Missione >> (Costs XII,
130: citazione nuova rispetto alle Costituzioni 68-74 ) agisce da
correttivo nella motivazionc delta nostra missione : ovvcro, non
sono le necessity o le situazioni di poverty del mondo ne gli
appelli della Chiesa a gcncrare le nostre scelte, ma piuttosto it
desiderio di conformazione a Cristo. Questo e it motivo fonda-
mentale , quclli i segni the interpellano e sollecitano.
11 centro dello spirito vincenziano si condcnsa dunque nel-
l'adesione a Cristo c in lui net servizio all'uomo the wive nella
poverty. II metodo di tale sequela viene poi specificato nella
pratica delle cinque virtu , ma tutto converge net riconoscere
Gesu Cristo o tamquam vitae et actuositatis centrum » (art. 5).
8. Il lavoro di una Commissione a carismatica u
La Commissione seconda fu battczzata affettuosamente da
alcuni assembleisti o Commissione carismatica >>: aveva it dono
delle lingue, ad eccezione del latino: sapeva accogliere con spirito
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di pace lc contrariety derivanti da una confitsione redazionale;
ma soprattutto ha saputo infondere nell'aridita dei testi costitu-
zionali uno spirito evangelico, sicuramente parte viva della vita
dei suoi componcnti, quasi tutti impegnati in terra di missione.
Utilizzando it Doc. Lab, come schema, ma soprattutto it
Vangelo e la « Evangclii nuntiandi >>, qucsta Commissione ha
rifuso i testi costituzionali in modo originate. E, post factum,
it suo lavoro risulta pregevole, anchc se durante it dibattito
assemblcare ha suscitato notcvoli pcrplessita.
11 testo definitivo e segnato (lit tre carattcristiche:
a) I'insistenza sul fatto chc I'azione evangelizzatrice si
compie nell ' annunzio del Regno di Dio;
b) la chiara scelta per i povcri;
c) it rilievo dato alla nostra azione apostolica come azione
comunitaria.
I1 dibattito sull'operato di qucsta Conunissione ha investito
due preferenzc sottolineate in modo unilaterale nei primi due
documenti , ma riportate all'equilibrio net Doc. tertium . Si tratta
delta scelta per i povcri a della preminenza data alle Missioni
ad gentes.
L'aspetto di povcrta verso it quale si tentava di polarizzare
l'attivita apostolica della Congregazione era qucllo sociale e
matcriale, derivante dalla sperequazione dei Beni c dall'ingiu-
stizia sociale . L'Asscmblea, pur accettando questa visions dclle
cose , si rifiutava di fame I'unico aspetto del problema . Alcuni
gruppi lingiiistici c singoli assembleisti denunciarono altresi le
forme di povcrta morale derivanti dalla perdita del senso di Dio
e del materialismo pratico c teorico delle society affluenti. En-
trambi qucsti aspetti della povcrta vcnnero integrati nell'ultimo
documento (cfr. art . 26), anche se restano i segni di qucsta
operazione aggiuntiva ab extrinscco.
Per it secondo argomento sulle Missioni ad gentes, la Com-
missione , nclla seconda versione del Doc. primum , aveva operato
una svolta improvvisa : diversamentc dalla prima redazionc venne
data una numcrazione degli articoli rimaneggiata. Al primo
posto si colloco l'opera dells Missioni ad gentes con un ' espressione
the la privilegiava rispetto alts altre attivita tradizionali : o Inter
opera apostolica Congregationis locum pracminentem occupant
Missioncs ad Gentes... ». Le osscrvazioni di acuni gruppi lin-
guistici riuscirono a ridurre net Doc. secundum 1'eccessivo
« pracmiuentem » in o eminentem >> (art. 20 ), e net I)oc. ter-
tium a rilmrtare un'elencazione dclle nostre opcre secondo la
loro origine storica c una sequenza tradizionale, e cioc: prima
34 / -
le missioni at popolo ; poi la formazionc del Clero; le Missioni
ad gentes ed infine I'assistenza spirituals alle F.d.C.
Qucsti quattro campi di attivita vennero assegnati alle
Costituzioni, mcntrc gli altri (Parrocchie, Collcgi, University)
agli Statuti, in guanto non specifics in Sc stessi della nostra mis-
sione, ma divenenti tali solo per particolari sittiazioni di luogo
c di necessity.
9. I tre fronti della Commissione terza
La Commissions tcrza si trovi impegnata in tre temi di capi-
tale importanza: Ia vita comunitaria, i consigli cvangelici e la
preghiera. I testi sulla vita conninitaria c sulla preghiera richicscro
lira notevolc mole di lavoro, avcndo ricevuto at primo impatto (on
I'Asscmblca una grande quantity di osscrvazioni. l:videntemente
su temi cos! vasti crano possibili svariati punti di partcnza, tutti
plausibili e docurnentabili. It problema era qucllo di sceglicre
una prospettiva ed essere conscquenziali cnn essa. La Commis-
sions, riconoscendo la gencricita di gran parts dci testi presentati
dal Doc. Lab., decise di intraprendere tin lavoro prcliminare di
ricerca sui testi di S. Vincenzo c di cuuclcarc alcuni criteri (fa
seguire. Questo spiega it ritardo con sui i suoi documeiiti giun-
scro in aula.
A) La vita comunitaria
11 documento conclusivo sulla vita cornunitaria si presenta
equilibratamente articolato intorno ad alcuni principi the ricvo-
chiamo sommariamente.
1. Relazione c complementarieta tra vita comunitaria e
apostolato. La nostra scelta missionaria dctcrmina to stile delta
vita in comunc, senza tuttavia ridurla it semplicc o funzione >>
dell'apostolato: l'azionc apostolica si alimenta a vive di una
fraternity costruita sulla comunitaria sequcla di Cristo evangeliz-
zatore, sui rapporti u a modo di cars amici >>, sulla preghiera
concorde e sulla condivisione dci Beni. Se da una parte si evita
di considerarc la vita comunc un valore a sc stantc, simile alla
vita conventuale, d'altra partc non pub essere ridotta ad una
evanescent(- union(- anricale a sostegno di tin apostolato indivi-
duale. La vita comunitaria << prepara. alimenta e sostiene la
missions comune >>. Qucsto dettato dell'articolo 31 dissipa ogni
anibiguita net rapporto tra vita comunc e azione apostolica.
2. 11 principio di tale complementarieta si trova, secondo tun
pensicro taro a S. Vincenzo, nella Trinity nella sua azione
salvifica per it mondo. Quell'annuncio the per vocazione pro-
clamiamo at mondo, chc cioe it Padre ama gli uornini inviando
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it Cristo per unificarli nell'azione dello Spirito, ci edifica in co-
munitit ed impegna la nostra responsabilita.
3. II dinamismo per realizzare la comunione in ordine alla
missione comune c dato dalla carita, vissuta nella prassi e nello
spirito delle cinque virtu vincenziana.
4. Una vita comunitaria, animata dalla carita, non sop-
prime le individuality., ma le valorizza per la missione cotnune.
E cio diventa segno per it mondo della cultura nuova instaurata
dal Vangelo.
5. La comunita locale c cellula viva della Congregazione e
luogo della verita: in cssa infatti it « Progetto comunitario »
diventa pratica quotidiana e richiamo alla vocazione; in essa
I'annunzio missionario, fatto agli altri, si fa carne o resta parola
vanificata; in essa l'attenzione ai fratelli, toccati dalla malattia,
dallo scoraggiamento o dal dolore, esprime it grado di credibility
delle nostre predicazioni; ed infine la ricerca delta volonty di
Dio nella mediazione dell'autority, accolta con spirito di fade,
diventa segno della docility c della dipendenza dallo Spirito
the guida la Congregazione.
B) I consigli evangelici
Su questo tema la Commissionc ha trovato un boon lavoro
compiuto dalla CPAG, per cui non ha avuto grandi dilficolty.
L'unico problema riguardava it rapporto dei nostri voti con la
questions dell'identita Bella Congregazione .
Per questo si e cvitato con cura it terminc tecnico di « con-
sigh evangelici u, the potcva accomunarci con gli Istituti di vita
consacrata, a si c parlato semplicemente, seguendo 1'esempio di
S. Vincenzo nelle Regole Comuni, della « castita, della poverty
c dell'obbedicnza secondo le Costituzioni e gli Statuti ». Per lo
stesso motivo, ma ancor pit net desiderio di fedclty alla tradizione
vincenziana, la Commissionc ha mcsso in pritno piano it « voto
di evangelizzazione o di stability o per sottolineare it carattere
missionario della nostra pratica dei consigli evangelici. Su quests
linea song state redatte due nuove formule di emissione (lei
« buoni propositi » e dei voti, accanto alla formula tradizionale.
C) La preghiera
La redazione di questo testo ha presentato notevoli difficolty
sia perchc i testi del I)oc. Lab. offrivano un materiale estrema-
mente generico sia perche i contributi dell'Assemblea rispcc-
chiavano di pit le tradizioni culturali dei paesi di origins the
non una originale tradizione vincenziana.
Segno di quests diflicolty e stata la duplice versione del Doc.
primum presentato in aula.
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Al termine di questa lenta fatica pet-6 ci troviamo di fronte
a un testo pregevole e ricco, redatto secondo elementi specifici
del vincenzianesimo.
La preghiera del missionario risulta cos! connotata dei sc-
guenti caratteri :
- fonte di una spirituality dell'azione;
- in stretto legame con la missione evangelizzatrice;
- anima e sostegno della vita comunitaria;
- collegata con la preghiera del popolo evangelizzato.
10. Una pausa nella redazione dei testi per l'elezione del
P. Generale e del suo Consiglio
Momento importante, ma pausa rispetto at lavoro di routine
dell'assemblea, furono i giorni dal 9 al 18 luglio. In essi l'as-
semblea scelse it nuovo Superiore Generale e i suoi collaboratori.
It mercoledi, 9 luglio, la sessione mattutina si a aperta con
un voto indicativo, net quale i deputati hanno espresso it loro
orientamento in vista dell'elezione del successore di S. Vincenzo,
the sarebbe avvenuta it vencrdi seguente. 11 risultato di questa
votazione presentava quali candidati una ventina di nomi: su
di essi si concentric i'attenzione degli assemhlcisti e to scambio
amichevole di notizic sulle quality di ogni candidate. La vigilia
dcll'clezionc fu dominata della preghiera e della riflessione: at
mattino tutta I'Assemblea A riunita per una celebrazione peni-
tenziale; it pomeriggio a dedicato al ritiro spirituale.
Cos! preparata, 1'Assemblea eleggeva I' l I luglio it nuovo
Superiors Generale nella persona di P. Richard McCullen,
Visitatorc d'Irlanda. Raggiunta at terzo scrutinio la maggioranza
qualiticata dei voti, I'Assemblca alzandosi in piedi scoppiava in
un caloroso applauso. II P. McC:ullen manifestava in un semplice
e toccantc discorso di acccttare con spirito di fede e di servizio
la volonty di Uio espressa nella votazione appena conclusa.
Subito dopo gli assembleisti scambiarono un commovente ab-
braccio con i PP. McCullen e Richardson, segno della fraternity
e del sostegno in quel momento cos! dclicato del passaggio delle
consegne.
Alcuni giorni piit tardi, it 18 luglio, vennero eletti it Vicario
generale, P. Miguel Perez Flores, direttore delle F.d.C. Bella
Provincia di Siviglia; e gli altri tre Assistenti: P. Vicente Zico,
ricletto; P. Stanislaw Wypych, professore di S. Scrittura net
Scminario di Danzica; e P. Jean-Francois Gaziello, direttore
delle F.d.C. di Marsiglia.
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Sonricnte intcrcambio entre el nurvo Superior General S. el antcrior,
en la mcsa presidencial de In Asamblea.
1..', IT. \uecni rv Lo.n . 7.ccLi ,secrct.u ' ioj. Braga ( inwferador j espe-
raucLr la c,m,ulta ytu. sc baron Ins I'I'. Mc(:ullen ) Richa rdson.
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Al P. Generale e at nuovo Consiglio e atlidato it compito
arduo e delicato di dirigere c animare la Congrcgazione, aflinchc
le nuove Costittizioni non siano una legislazione astratta, ina
divcntino spunto di rinnovamcnto e di verifica delle opere e
delta vita in congregazionc.
11. La curs delle vocazioni e la formazione dei nostri
II P. Richardson , nel suo rapporto sullo stato della Cont-
pagnia dal 1968 at 1980, aveva sottolineato it calo impressio-
nante delle vocazioni nella misura del 49.9"0. Un dato cos!
netto fit it punto oggettivo di partenza delta rillcssione de11a
Commissions (Iuinta, ii cui lavoro definitivo si raccoglic c si
svolgc attorno it due poll:
A) La proniozione delle i'ocazioni
II problerna non a lasciato ad alcuni specialisti in materia,
ma viene ricondotto alla responsabilitit di ogni singolo confra-
tello, di ogni comunita locale c di ogni Provincia. La chiave
di soluzione vienc offerta Hell 'art. Ill in una duplice dimensione
della nostra vita: la preghicra costantc c Ia testimonianza auten-
tica, totale e licta della nostra vita apostolica c comunitaria.
Evidcntemente it rapporto diretto stabilito tra la vita di ogni
confratello e delle C:omunit:i e it sorgcre di nuove vocazioni
diventa criterio the giudica la vitalit .'t dell'impeguo personals e
comunitario . La sottolincatura di cluesto principio pone in atto
una forma di « esame di coscicnza » sot modo del nostro operare
e del nostro vivere, e diventa neilo stcsso tempo capace di mobi-
litarc la responsabilita personals sul problema, evitando di dc-
mandarc ai cosiddctti « promotori vocazionali » tutto it peso
delta questione.
B) La forniazione dei nostri
II pregio fondamcntale di questi testi costituzionali si trova
nella Into articolazionc turitaria con i prirni capitoli Belle (:osti-
tuzioni , dove vengono descritti it firer. I'apostol a to e la vita
della Congregazione.
Bisogna dar alto alla Corntnissioiie di aver tenttto costante-
mentc presente it lavoro Belle altre (:ommissioni e i loro orienta-
menti . 11 rischio infatti di una scollatura rispetto all'insieme delle
Costituzioni gravava soprattutto su questo capitolo , it quale per
sua natura e tin capitolo di sintesi poggiante sulle opzioni di foredo
della Congregazione.
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Cos! la formazione dei nostri risulta specificamente oricntata
verso i poveri, basata sulfa preparazione alla missione c arti-
colata suite esigenze delta vita comunitaria.
12. Gli aspetti giuridici delle Costituzioni
Le Commissioni quarta c sesta si sono occupate degli aspetti
giuridici riguardanti i membri e l'organizzazione della Congre-
gazione. Del loro lavoro risulta diflicile fare una sintesi per la
vastita delta matcria. Pcrcio ci limitiamo a ricordarc due questioni
the hanno dato origine a un vivace dibattito in Assemblea: it
problema dell'incorporazione alla Congregazione c gli articoli
sull'economia generate.
I testi approvati stabiliscono una duplice tappa nell'iter the
conduce all'appartenenza piena alla Congregazione: l'admissio
e l'incorporatio. L'inscrimento alla Compagnia avvicne con l'am-
missione at seminario interno, si perfeziona con l'emissione dci
bona proposita » e culmina nell'incorporazione dclinitiva, con-
seguente I'emissione dci voti. La divergenza sorta in aula riguar-
dava it pcriodo di preparazione all'incorporazione definitiva:
vi era una corrente che proponeva the ai buoni propositi si
facessero seguire i voti temporanci, a una corrente chc vi era
contraria. La Commissione, riconoscendo cite i voti temporanci
appartencvano a una tradizione recente nella C.M. risalente alle
Costituzioni del 1954 e chc costituivano una forma di vincola-
zionc riconosciuta dal I)iritto Canonico per i religiosi, optb per
la seconda scelta. La maggioranza dell'Assemblea, ►nediante una
laboriosa serie di votazioni indicative, aderl all'opinione delta
Commissione. Cos! lc Costituzioni, riscoprendo nei buoni propositi
it pensicro genuino di S. Vincenzo, ne fanno it mezzo privilegiato
per l'inscrimento nella Cornpagnia net periodo di preparazione
all'incorporazione dclinitiva.
Per quanto riguarda it dibattito sulla figura giuridica del-
l'economo generale si tratta delta storia pii ► curiosa di tutta
l'Assemblea. L'attuale cconomo generate, conscio delle gravi
responsabilita, aveva fatto un intervento sul testo del 1)oc. Lab.
per sottolinearc la sproporzione fra it compito assegnato all'eco-
nomo generate c I'inadeguatezza dei mezzi giuridici, offerti dai
testi in esame, per poter assolvere a questo ullicio. IN conseguenza
poncva alla Commissione un'alternativa, corrcdata di ampi sug-
gerimenti, con l'intento di portare la Commissione a studiare
scriamente it problema. L'altcrnativa suonava: o ridurrc I'arn-
piezza del compito o studiare dei mezzi costituzionali per it
compito dell'ulf►cio. La Commissione non dicdc grandc peso
all'intcrvento; presc la scorciatoia e attribui all'economo generate
la mansione di amministrare i beni della Curia generalizia.
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Cos! nei primi due documenti l'economo generale divcnnc l'cco-
nomo della Curia gencralizia, senza the l'Assemblea si rendesse
conto di questo mutamcnto sostanziale , soprattutto a causa della
celerity con cui passavano gli articoli sul a Dc regiminc ».
Solo nel Doc. tertium alcuni assembleisti si preoccuparono
di illustrare all'Asscmblea it cambiamento radicale the si stava
per votare.
A questo punto la Cotntnissionc ritorno sui suoi passi e,
introducendo un emcndamento, restitul all'economo generale la
sua figura tradizionale.
13. Conclusioni
Dopo questo sguardo generale sulle nuove Costituzioni nel-
l'intento di dare una prima informazione sull'andamento dell'As-
semblea, mettendo a fuoco alcunc questioni maggiormente di-
battute e alcuni avvenimenti salienti, non ci resta the fare alcunc
considerazioni di carattere generale.
1. Rilcggendo a distauza it tcsto definitivo delle Costitu-
zioni approvatc, si resta stupiti della cocrenza c dell'organicita
dei test'. Se si time conto the essi sono it frutto di una plurality
di esperienze e di ides, c ciononostante si prcsentano con un
volto unitario, si deve ammettere the it lavoro assembicare c
stato guidato da una volonta comune di rinnovamento nella stessa
direzione.
2. L'unita dei testi e data soprattutto dalla chiarezza con
cui l'Assemblea ha individuato e affcrmato lo specifico della
vocazione vincenziana, e cio6 la sequela di Cristo evangelizzatore
dei poveri. A scanso di equivoci, quest'affcrmazionc non implica
semplicemente una scelta in favore dei povcri , ma presuppone
altres! come suo fondamcnto e come sua motivazione it seguire
Cristo. Cio di conseguenza comporta una duplice esigenza: un
cammino piii solerte ncl rinnovamento interiors e spirituale; e
in secondo luogo, fiutto di questa decisione , un oricntamcnto
operativo the ci porti a cogliere nci poveri la nostra particolare
eredity.
3. L'Assemblea ha mosso le acque; ma ora si fa urgente
la necessity di approfondire 11 dettato costituzionale e di avere it
coraggio di esservi consequenziali nelle scelte e nella riforma
della nostra azione apostolica e comunitaria.
Tale rinnovamento deve avvenire nella linea dell'unita e
nel riflusso verso le comunita locali degli oricntamenti the hanno
animato l'Assemblea.
4. Un unico rincrescimento resta, ed e the la vastita dei
lavori sui testi costituzionali non ha permesso uno scambio piu
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approfondito sulle opere e suite esperienze delle varic Province
rappresentatc in Assemblea. Anche se a cio si c cercato di rimedia-
re con incontri a tarda sera, al di fuori delle sessioni plenaric, si
devc ammettere l'insuffi.cicnza delle comunicazioni a tale livello.
Quel poco chc si c fatto in tale senso ha rivelato una Compagnia
viva e zelante nell'opcra del1'evangelizzazionc. Lc costituzioni
appena approvate d'altra parts sono Un riFlesso di talc vivacita.
(Annali della Missione,
n. 3 (87i . 1980, pp. 149-170:
Durante una concelebracidn eucaristica en la Sala de sesiones do la
Asamblea.
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ELECTION OF FATHER NIcCULLEN
as SUPERIOR GENERAL
a Ce 1'. General qui sous est tuna des oertes prairies d'Llande...
Diary of Events Wednesday 9th - Friday IIth July.
Once upon a time in the presence of Father James Richardson 1 heard
a confrere expressing mystification about the actual work done by the Insti-
tution we know as the College of Cardinals. The General cut in tersely:
a Father I'll tell you what they do ... They give us our Pope! a. So if you
want to know what we have been doing in the assembly, the answer is:
we have given 5.000 confreres and also, let it be said, 39.000 Daughters of
Charity it new Superior General.
Speculation in the Assembly about the choice of a General had been
quite muted and desultory. that is until the announcement of the date of the
election. Friday July 11th. Appetites were now slightly whetted, groups
met and discussed. The Latin-American confreres, for example, were invit-
ed by our English-speaking group to a meeting which tended to be a
tiresome affair. Long dreary lists of requisite qualities for the office re-
minding you of a similar document drawn up by European theologians before
the election of Pope John Paul If. About half a dozrn names were men-
tioned - all foreigners! Most felt that the clear favourite was Father Florian
Kapusciak. the Polish confrCrc who had been oil the Curia for 12 years.
At the 1974 Assembly he had been appointed Assistant for the Foreign Mis-
sions to gain worldwide experience, grow a little older and generally stay
in the wings and wait for his cue in 1980.
Anyway. the Rules called for an Indicative Vote on Wednesday, 9th,
to see who was in the field and in what order (number of votes not given,
only the order of preferences. As expected. Fr. Kapusciak topped the polls
but followed by Fr. Perez Flores of the Province of Salamanca in second
place , and by Father McCullen in third place. Almost twenty other names
figured as is usual.
Then canoe the bombshell that changes lives! Father Richardson took
the microphone and in measured terms explained that Fr Kapusciak did not
wish to he considered for reasons explained by him to the General. He,
the General, felt the reasons were valid (arid, if lie did, thought we, they
must be pretty good ones!) and so the scene had changed dramatically. How
would Kapusciak' s votes be distributed?
Now there was indeed it need for reflection and prayer... As provided
for by the Assembly Directory the next afternoon had been laid aside for
lust that purpose with it special Penitential Service in the Aula at 7 p.m.
Friday 11th, Feast of St Benedict
I remember Fr. Joe Leonard telling us one time that of all the o spir-
its)) of the great Religious Orders that of the Benedictines was closest to
ours. Relevant perhaps to the day's choice?
8.30 a.m. For the last time Fr. James Richardson presided as chief Cel-
ebrant of the Eucharist in his role of Superior General. I fell to thinking
there of the atmosphere... one so entirely free from politics or pressure groups,
an atmosphere that scented to set the tone for the Liturgy which in turn
gathered up and expressed in itself the very genuine. very deep. aspirations
of the 119 confreres from every Province in the world that the Spirit of God
would direct and guide us to choose the man He had chosen to be our
Superior General and the present day successor of Saint Vincent.
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9.45 a.m. The importance of the day, the importance of the choice
which we, or rather the Lord, were about to make was known to us and
the words of Jeremiah, in the Reading were there to remind us:
a Before I formed you in the womb I knew you
before you came to birth I consecrated you.
I have appointed you as prophet to the nations. a (Jer 1).
Acta of the Assetnblv... a Sessio inchoatur cantu Veni Creator. For-
mula iurisiurandi sinful recitata a P.J.W. Richardson una cum adstantibus,
inilium habet suffragatio ad cligendum Superiorcut Generalem... Priori scru-
tinii exitus:
McCullcn R - 39
Perez Flores - 25 etc
Secunda suflragatio:
McCullen -- (11
Pcrcz Flores -- 3 1 etc.
The Directory allows only two votes in the course of the some session
so all adjourned to the cortile for refreshments... all except Fr. McCullen and
myself. We went up together to the flat rooftop where we had paced up
and down the night before. I had often noticed the Hungarian confrere
delegate praying alone there and he was there now. In a very moving way
he came over to Dick, kissed his hand and said he was praying for him.
Les jcux sont faits! and we all knew it.
The third voting session was a matter of form:
a Exitus tertii scrutinii : McCullcn R 81 votes.
Cum duas ex tribus parlibus suffragiorum ohtinuisset P. Richard McCullen,
Provinciac Hiherniac Visilator, SUPERIOR GENERALIS clectus est. Ilic
onuses Conventus consodaI s surrexerunt ttovo Supcriori Generali plaudentcs... »
The Election was over but Father McC:ullen had yet to accept formally.
This he did in his address which crystallised his acceptance not just of an of-
fice, but of a sacrifice. the greatest he had ever been called to ,hake in his life.
a In manus tuas Uomine, conmiendo spiritum et vitani meant... a
Each of the 118 other delegates them came to greet him. From the
French bulletin:
a Je regarde Ic moment oit les deux delegues d'Irlande vent it la ren-
contre de lour ancien visitcur. L'un d'entre cux jeune, malgr6 ses cheveux
blancs, et d'une corpulence qui impose un certain respect, se cache pour es-
suyer une larme. On devine le regret qu'il eprouve en a perdant a un Pere
tres ainte. C'est wt signe de bonne augurs! »
The TE Deum was sung and, to end the Session, Fr. McCullen reci-
ted the Angelus. as the Arta duly noted, in the calm reverent tone that we
know so well.
I p.m. Lunch: Lunch saw a happening that could only remind me of
Pope John Paul's Mass for the youth in Galway... something quite unsched-
tiled, quite spont:utcous.
As we know from talking about Liturgy it's hard to define good a Cele-
bration a but we (to recognise it when we see it. This was celebration.
Before the end of the meal. helped admittedly, as the French said -- Ic vin
mousseux aidant, someone began to sing and soon the dining room rang
with the songs of the nations, a Quand les yeux irlandais sourient tout le
monde se sent jeune et joycux, )) dit la chanson populaire. Et c'est vrai. Il
sentble qu 'a travers l'Assembleee passe un certain souffle inespiri de jeunesse et
de joie... a
For me that last phrase cannot be bettered. If anyone asks what was
the occasion really like, what did it feel like to be there, well that's what it
meant to us. a A sense, a spirit, a feeling of youthfulness and joy ».
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Immediately after lunch the news was being flashed to every Province
in the world. Michael Prior and myself were scratching our heads wondering
where to start , but we needn't have worried; already telegrams of congra-
lations had begun to pour in, mainly, as you might expect. from the Daugh-
ters, before they were even supposed to know the result of the Election! Even
our own confreres from the Philippines; France and Spain had a bulletin
published within the hour . Exit Mick and myself as P.R.Os! This is what
they were saying in the bulletins:
a Qui ctes-vows, P. Mc(:ullen?» and they proceeded to answer their
own question: a the man with the remarkable gift for self effacement... an
exquisite attention to persons... his lovely Irish sense of humour that forbids
one to be serious except about really serious things ... frail figure, but a de-
cidedly firm step.
Meanwhile the real Fr. McCullen was quietly and efficiently presiding
over an evening Session of the XXXVI General Assembly!
And next morning we read at Mass from Isaiah 6, a Then I heard
the voice of the Lord saying: Whom shall I send? I answered : a Here I am
Lord, send me a.
(Francis Alullat CAI.)
((< Colloque a, n. 3. pp. 5-8)
Les deux dFputes irlandais ( PP. Mullan et Prior) regardent . souriants.
comment leur ancien \ ' isitcur , devenu Prccsident de I'Assemblee. va ouvrir
unc seance.
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Fr. Richard McCullen C.M.
Curriculum Vitae.
His parents , both from the countryside , came to live in
Drogheda , a town 50 km. north of Dublin in Ireland.
Fr. McC ullen was born there on July 28th 1926.
Educated a St. Patrick's College, Armagh, N. Ireland, which
has been administered by confreres of the Irish Province for
100 years.
1944 he entered the National Seminary of St. Patrick's
College, Maynooth, to study for the Priesthood for his native
diocese of Armagh.
- 359 -
One year later decided to leave Maynooth and enter the
Vincentian Community.
lie was received into the Internal Seminary St. ,Joseph's,
Blackrock, on 7th September 1945.
Later studied at the National University of Ireland where
he graduated in 1948 with an Honours Degree in English.
Theological Studies in St. Kevin's, Glenart, Ireland 1948-52,
Ordained Priest Dublin May 25th 1952.
1953-56 Studied Canon Law in Rome. Doctorate in '56.
1956-67 St. Kevin's Glenart, the House of Studies for
Theologians where he taught Canon Law and was
successively Director of Students and Superior.
1967-75 Spiritual Director in the National Seminary, St.
Patrick's College, Maynooth.
This was undoubtedly the period of Fr. McCullen' s finest
service to the Irish Church. 90% of the Diocesan Priests in Ireland
prepare for their Priesthood in Maynooth. It is also noteworthy
that Maynooth College was in it real sense the birthplace of the
Irish Province of the Congregation. Exactly 150 years ago this
year ( 1830) - the year of the Apparition of Our Lady to Cathe-
rine and her promise that the Vincentian family would grow,
the Dean of the College and it few students first considered the
idea of forming it community for the twin works of Evangelisa-
tion through Missions and the training and direction of seminari-
ans and priests.
Fr. McCullen appointed Visitor of the Anglo-Irish Province
1975.
Since that time he has fostered in a special way the Foreign
Mission in -N igeria and the young Nigerian Community there,
where there are already 2 Nigerian priest confreres and 15
students. He has visited Nigeria six times. On the home front
he has given what CPAG calls a u nova impnlsio » to the Missions
and the training of seminarians.
Fr. McCullen's father, who was a doctor, died several years





When Irish eyes are smiling. Asi to dice la cancion popular:
Cuando los ojos irlandeses sonrien todo el mundo se siente
jovcn y alegre... >). Y el Padre Mc Cullen, nuevo Superior Ge-
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neral desde ayer , Sc pre,;ta sonriente a tuna larga entrevista y yo
me sicnto, si no joven, si alegre y agradecido.
^Cudles son Inc origenes del Padre Mc Cullen?
Mis padres Bran do origen rural y Sr fucron it vivir a una pequena
ciudad it cuarenta kil6mctros at none de Dublin, y a la inisma distancia nt'as
o menus de la fronicra con Irlanda del norte. Mi padre era doctor, y muri6
exactamente cuatro semanas despues de mi ordenaci6n en mayo de 1952.
Mi madre atin wive, y cutnpli6 83 anos la semana pasacia. Tengo dos her-
manos y una herntana.
Richard Alc Cullen se educd en Armagh , una ciudad antigua , no muy grande,
Irlanda del norte . a Antes de entrar en la Comunidad. fui. durante un ano,
seminarista para lit diocesis de Armagh. Conoci it nuestros cohermanos en
el Sentinario Menor de Armagh, pero, al final de mis cstudios sontinaristi-
cos, atin pensaba en ser un sacerdote diocesano. Sin embargo. despucs do
un alto de reflexi6n, me decidt a entrar crs la Congregaci6n. Tal vez la ra-
zon que rnas me movi6 fuc' la vida do oracion y ayuda ntutua que observe
en la Coniunidad vicenciana en el scntinario do Armagh. Creo que tant-
bien pensaba quc la vida de un saccrdote diocesano podia ser, a veces, una
vida muy solitaria a.
1:l Padre Mc Cullcn se ordeno el 25 de mayo do 1952.
Tenia entonces 26 atios escasos. Al poco ticmpo fue enviado
a Roma a estudiar Dcrecho en la Universidad del Angelico.
a Durante dos altos me scnte en clase junto al Padre Perez Flores.
Ambos viviamos en la Casa International . Erantos, y atin somos, muy buc-
nos amigos . Sicmpre me pareci6 un companero muy agradable. Juntos
ibamos cada dia en el autobtis a lit Universidad. Nos hennrs visit) en las dos
tiltintas Asambleas, y Cl siempre me ha recibido con tin saludo caluroso ».
a Altos despues fui a estudiar it la Universidad de Dublin para conse-
guir grados en Ingles ».
- lrlanda es el pals que en menos kil6mefros cuadrados ha producido mds ge-
nios liferarios. Le pregunto si lanbiert a it le gusta la liferafura.
- u Si, si, me gusta la literatura. S61o que en los tiltimos anos no he
podido leer tanto como me hubicra gustado. Me ha faltado tiempo. Ahora,
al venir it Ronta, inc he traido, en la maleta, tin voluntcn de los poemas de
Gerard Manley Hopkins y tambieu on volurnen de George Herbert, poeta
inglis (lei s. XVI. Cuando puedo leer algo ligero , me gustan los escritos de
P.G, Woodhouse a.
Un hombre es sus origcnes, su educacci6n, sus cstudios,
sus relacioncs, su vocaci6n, Pero tambien es su trabajo.
- ^ Qui trabaios ha tenido hasta ahora, el nueco Superior General?
- « En la Comunidad, he trabajado, sabre todo, en seminaries . Duran-
te varies anos ensene Teologia Moral y Dcrecho CKan6nico. Despues fui, du-
rante siete arios y inedio, Director Espiritual en el Serninario National de
\Iaymwth en Irlanda. Desde 1888, siempre ha habido dos cohermanos en
ese scminario conto Directores Espirituales do los trecientos o nths semina-
ristas diocesanos que estudian en Cl a.
cc El trabajo pastoral que mas he practicado, en anos recientes, ha side
la predicaci6n de Retiros at clero de varias di6cesis en Irlanda . Tambien
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he dado, con frecuencia . Retiros a Hernianas . Siendo Visitador, he tenido
la oportuniclad de ver el trabajo de nuestros cohernianos en parroquias. en
Inglatcrra, en Irlanda, en Escocia y en Nigeria. Sicnrpre ha silo muy agra-
dable cl predicar el Evangrlio en estas parroquias durance mis visitas. Du-
rantc los cinco a os. he estado , calla arin, tres semanas, en nuestrr forc-
ciente mision de Nigeria . "I'odo estrr me ha dado una nueva experiencia vital.
j.Puede decirme algunos de los tiltimos libros de leologla leidos Pot Usted?
a Ultimaniente he tenido muy porn tiempo Para leer libros de teolo-
gia. He leido cuando viajaba en tren for Inglatcrra, si es que no estaba dor-
mido. Me gusts leer los articulos en las revistas de teologia y pastoral pu-
blicadas en Irlanda y en Inglatcrra. De vez err cuando, lea algunos capi-
tulos de las Investigaciones 'l'eologicas de Karl Rahner. Me gusta mss buccar
en los libros, que Ieerlos de principio a fin. Y asi, por ejeniplo. una frase en
las lecturas de Ia Misa, a veces, me Ileva a consultar un comentario. o a
intentar encontrar el sentido profundo de una palabra griega en el Nuevo
Testamcnto. No puedo afirnrar quc haya sido un lector sistenratico de libros
tcologicos, sobre todo durrntc his tiltitrios cirmo arms, en que, ceano Visi-
tarlor. tenla que dar mi tiempo al estudio del libro de la vida cal conio In
cncuentro err ntis cohcrnianos ».
- iQui problemas ends agudos tienen hay Ins seminarios?
- a^Problemas en los seminarios' El conseguir un equilibrio justo
entre oracion, estudio y actividades pastolales. A veers pienso que los estu-
diantes pueden dar dernasiado tiempo a actividades pastorales. y no eI sufi-
cientc a sus estudins profcsionales y a la oracion. especialrnente a Ia oracion
tranquila. rellexiva. contemplativa, Para ser un discipulus Christi. se necesita
tener una disriplina. A veces en Ira seminarios se olvida la disciplina en cl
sentido evangelico a.
- San Plante de Paul es urr hombre polifacitico. Guns resaltan unos rasgos,
otros se apasionan par afros. ,Qui rasgos de la figura de San i'icenle Raman especial-
nrente su atenri6n?
- Responder a esta pregunta exigiria mss tiempo del clue ahora dispo-
nenros. Lo que mss adnriro en crl es su capacidarl de aniar a Dios y a Je-
sucristo tan a rdialniente v tan genuinaniente , y de ofreccr el niismo amor
cordial y genuine a Coda clasp de gentes, y sohrv todo a los pobrrs. Aduriro
su habilidad Para ,rganizar sired--, a la vri, list hombre que se tnantiene
en la presencia de Dios v do su model, Jcsucristo.
- Tienc la G . M. alga irnporhude y hrunilde que decir al niundo de hay?
Si. si tiene algo que decir . EA anurr de Dios % de Jesucristo , y anior,
amor prictico por la hunianidad, sobre todo por Ins pobres .' l'ambicn pienso
que Ia Congregacion prxlria hacer , y tal vez sea Ilaniada a hacer nr`as cn
el futuro, en la direccion espiritual de sacerrlotes y seminaristas . Los sacer-
dotes necesitan avuda. y nuestra Cengregacion fuc fundada no soli, Para pre-
dicar el Evangelio a los pobres , sing tanrbi6n pars ayudar al clero. San Vi-
cente afirmo esto clararnente.
- Si una Hija de la Caridad hiciera hay una entreaista a su nuero Padre Ge-
neral, le grutarla una palabra especial Para ellas...
- Ali palabra seria la do su lema a Caritas Christi urger nos a. Hay
varios inatrees rn la palabra a urger a. Algunos trader en por a nrodera a,
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e rontrola a. Yo admiro mucho a las Hijas de la Caridad. Admiro el corajc
de las Hijas de la Caridad at abandonar trabajos que ya no Its parecen sig-
nificativos para los pobres. Tambicn admiro su espiritu , v su capacidad para
aceptar en todo el mundo una cierta uniformidad, no solo en sus devocio-
nes, sino tarnbicn en su manera de vestir. Me impresiona fuertcmente el hc-
cho de que siendo unas 36.000 en el mundo, hay una gran unidad a la vez
quc una gran diversidad entre ellas. Esto es claramente una manifestation
del espiritu quc unio a los dos santos fundadores. ^ Quieres pedirles a traves
de esta entrevista una oration por nil y por nuestra Congregation?. A veces
piruso que nosotros iremos al cirlo por las oraciones de las Hijas de la Ca-
ridad.
- Usted es, desde ahora, animador general de las Asociaciones Vicencianas de
hombres v mujeres, i que lineal de eslas asociaciones deberdn ser acentuadas?
- Dicho en pocas palabras: una mayor con( iencia para asumir el pa-
pel que el Concilio Vaticano ha descrito para Jos laicos. No tienen quc ser
espectadores, por asi dccirlo. del trabajo que haven en in Iglesia Jos sacer-
dotes y los religiosos, sino participantes en ese trabajo. Deben sumergirse
m As activamente, como cristianos clue son, en el trabajo de Evangelization
de los pomres. y no debcn pensar que la expansion del Reino de Cristo se
debe dejar a los sacerdotes it los religiosos.
- Juan Pablo 11 araba de hablar nuevamente , de la option preferential por los
pobres, i r6ma se ha de entender esa option preferential desde la fancilia ricenciana?
- Ciertamente. la Congregation do in Misi6n debe tener una option
preferential por los pomres. Asi to vi6 San Vicente en su tiempo, y asi lo dc-
bemos ver hoy msotros. Hablando en general . si un trabajo lo puede haver
bien otra Congregation. deberiamos abandonar algunas de las obits que
tenemos, aunque no do una ntanera brusca, y debcriamos it a aquellos it
quienes Ia sociedad considera pobbes. Este proceso debe ser, sin embargo,
Irnto. San Vicente siempre obr6 con prudencia. Roma no se hizo en tin dia.
y podriamos crear unit gran zozobra en cohennanos que ban trabajado mu-
cho por Ia Congregation en el pasado, si tomanuss decisiones demasiado
rapidas. Pienso que muchos de nuestros coherm: nos jovenes Karen en el fu-
turo un trabajo difercnte del que haven hoy algunas cohermanos, un tra-
bajo was directamente contprometido con Ins pobres.
- Ilablando de Juan Pablo 11, i que le impresion6 mds hondamente de su viaje
a Irlanda?
- La capacidad do este Papa para atracr a la genre y para hablarles
de Dios y de jesucristo , y de las exigencies de Jesucristo y do in Iglesia. Dijo
algunas cosas muy duras, pero, sin embargo , el pueblo le aplaudi6. Gran
parse (lei bicn se consigui6 en la preparation de su visita. Grandes, multi-
tudes fueron a confesarse ; mucha genre quc no habia recibido el sacramento
de in Penitencia durante muchos anos, lo hizo entonces.
Es la matlana del sal)ado 12 de julio. 1:1 P. Mc Cullen tienc
trahajos, cartas, visitas quc atcnder, Ilamadas telcfonicas. Pero
atento, sonriente y gencroso, saca tiempo para contestar a mis
preguntas y hasta para it a la Plaza Cola di Rienzo a sotnetcrsc
a una maquina de fotos instantaneas. Por cierto gite la maquina
no se porto muy gentil.
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- ZCttdl es su deporte faoorito. como espectador v coma protagonista?
Cuando yo era joven. jugaba una especie de futbol nativo de Irlan-
da. No soy un hincha del Real Madrid, pero me gusto ver en televisi6n un
burn partido de rugby o de futbol, los dos do la Copa Mondial o par-
tidos internacionales de rugby. No juego al golf. que es un deporte nmy co-
indn eetre los sacerdotes de Irlauda c Inglaierra. V soy demasiado viejo, y
no soy suficienternente fuerte, para practicar la lucha libre con mis cohcr-
ntonos, a no scr en un sentido espiritual.
- n Esto is camp un examen de conciencia n
(lice el P. \Ic Cullen al terminar con las preguntas. Pero, en
todo caso, cl sabe que es un examen leve, tin burn repaso do
cuestiones familiares. V ahi tienen los lectores sus respuestas.
Scncillas. directas y sugestivas. Un hombre tambien es sus res-
puestas, sus matices, los pantos que stibraya y la forma de sub-
ravarlos.
- Gracias. Padre .%Ic Cullen, por su paciente acogida v por sus contestaciones.
lVsvi?i,, L.,;per (:._ I1.
I )imr1 ' .1 . ilr .' (:r(inir,is » de I.( A( -80
Le P. Brillet interroge le Pere Michael Prior. Nous
vows prescntons ici textuellement le resultat de cette savoureusc
entrevue.
- Comment itec-Inns entri en contact aver It Pine .tlcCullen?
- Je suis entrc daps la Congregation en 1960, mais je n'ai ru de con-
tact nFel aver le Pere McCullen qu'en 1965. Il ctait alors Superieur du Crand
Sentinaire. 11 m'a enscign6 la thcnlogie morale et Ic 1)roit Canon. Jr niv sou-
viens hen de cette cpc)que: c'etait un excellent professeur; it await le souci
de presenter Ia ntatiere de fa(•on concrete. Ses elCves l'appriciaicnt beaucoup...
- Quel genre d'ho,nme est It Pire AlcCullen?
- Je me suis rendu compte des les debuts que je inc trouvais devant
no hoinme de grande foi. un homme de priere . II resscmblait a Saint Vin-
cent notamment par son insistancc sur la nccessite d'utiliscr des moyens spi-
rituels chaque fois qu'il est question de rechercher des fins spirituclles. C'est
un hommc toujours ainiable. capable d'ccoutcr attentivement son interlocu-
teur. Mais lorsqu ' il a pris one decision , it sait s'y tenir fermement...
- Quelc sont, d potre axis, les points sur lesquels note devons nous attendre d
le coir metfre I'accent?
- je pense que l'Asscmblee Generale de 1980 risque de perdre un peu
de vue l'importance de nos ministeres aupres des prCtres a travers Ic monde.
L'expFricnce du nouveau Supcricur Gcncral est presque exclusiventent
centrce sur la formation des pretres.
11 est vraisemblable clone qu'il aura le souci do contribucr le plus
possible a un rajcunisscment de cc genre de ininistere.
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11 travaillera certainenient en vur de rcnforcer I'unitr de la Compa-
gnie, et cvitcra tout cc qui pourrait ctre source de division...
II faut done nuus attendre it cc qu'il suit sans cesse prcoccupe par la re-
cherche des solutions spirituelles aux problemes de uolre monde. qui said spirituels...
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INCONTRO COL NUOVO SUPERIORE
DEI PADRI LAZZ ARISTI
Un irlandese alla guida della famiglia religiosa vincenziana
(It GI( .SEI'PE COI.(UCCI.l C.M.
Roma - E' irlandese it nuovo Superiore Generale dei Padri Lazzaristi.
La 36.ma Assentblea ha couipiuto questo alto significative, dopo quasi un
mese dacch6 et stata convocata a Roma pressso la Casa Maria Intmacolata.
C'c stato it tempo per to scambio Belle opinioni, le conoscenze dirette, le se-
gnalazioni, gli interrogativi. Nella elezione orientativa song stati fatti unit
ventina di nomi; 3 membri . 4 Grano i pill accreditati. E' risultatu cletto P.
Richard Mc Cullen, Superiore. Generale delta Congregazione delta Missione
e della Compagnia dells Figlie delta Caritit. La famiglia vincenziana c duplice.
ma it Superiore e to steam. Vincenzo de' Paoli scrivcva nel sec. XVII: a La
condotta doles e antabilc a la migliore in pratica, e questo ci mostra anche
I'e sperienza )).
Sono passati pill di 25 anni , dacche P. Richard studio) a Roma Diritto
canonico presso I'Angelicum. Dal 1956 al 1967 c stato direttore e superiore ad
Arklow; direttore spirituals del Maynooth College net perio do 1967-1975.
Era in carica come Superiore provincials d'Irlanda dal 1975.
Ora, egli c it Superiore Generale con una responsabilita cnornte. II P.
James W. Richardson, Superiore Generale uscente, ha spianato Ia strada at
suo suceessore_ Ma i problerni sono tanti. 11 Iavoro dell'Assentblea continua,
soprattutto attraverso i compiti delle 6 Commissioni. chiamate a elaborare
documenti definitivi o quasi sulla vocazione vincenziana; la evangelizzazione
dei poveri, la vita comunitaria , i membri della Congregazione, la ferntazione.
it governo e i beni teutporali.
It lavoro the Cleve affrontare it nuovo eletto c intmrnso, perchr abbrac-
cia non solo le preoccupazioni della Congregazione delta Missione the ha
complessivamente 4575 membri, ma anche pa guida della Compagnia delle
Figlic della Carita, the oggi sono 44) mils circa, sparse in tutto it niondo.
Perche la scelta a caduta su P. Mc Cullen? E' on uorno antabilc e seni-
plice, dotato di grande untanita. La scelta e indovinata, perchtt I' verantentc
un uomo di Dio. Ha esperienza delle cose delht Congregazione, a preparato.
ee In sono sorpreso - osserva P. Richard -- perche non pcnsavo mai di
essere vicino a tutti, nelle lore volonta, it the vengo da un Passe cosi Ion-
tano, l'Irlanda. Mi sono accorto, dacche -ono stato fatto Visitatore, quale
sense profoudo ha la parola untilta. Anche la mia lingua e. diversa. Che
fare? Mi ntetto nelle mani del Signore. con lui si cannnina bene in una espc-
rienza di convcrsionc a.
Sono succeduto at P. James W. Richardson - continua - a un uomo
cioc the ha messo tutta la cura per lo sviluppo dells nostra opera net nun-
do; ha conservato I'unita della Congregazione in anni diflicili. a conoscitore
profondo dello spirito di S. Vincenzo. Gli dobbiaruo motto per ciJ the ha
fttto, per l'utilita dci suoi viaggi , per gli esenipi di dedizionc, e per la sua
gioia a.
Chi it senza difetti? 1)uanto pill in alto si r, Canto pit] si corre it ri-
schio. Ma Vincenzo de' Paoli ha oflcrto criteri diversi nella scelta dei supe-
riori: - in questo non servono nc la santita nos la scicnza nc I'anzianita nt'
la elevata condizione socials . « Un uorno di motto criterio e di grande until-
ta a capace di ben governare o.
La presenza dci Padri Lazr aristi a Roma risale al 1631. Erano tempi
di ferro, quelli! I preti delta Missione, it prime superiore della Casa di Ro-
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ma, M. Du Cuudray, r i suoi cuntpagni Berthe, gully-. Coduing. Dehorgny
u pnrtaronu net centre (let cattolicesituo to spirito delta rihirma cattolica fran-
Ce.Se». Avvenunenn, cunsiderevule a surprendente. l'anno Ie missioni nellc
cantpagne romanc preclicanu gli esercizi agli ordinandi. Gli uomini depon-
gonu Jr aruti ai piedi dei rrtission;ui. 11 fermento di trasforntazione e di convcr-
siune fu ancura piit sensibile nei dintorni di Roma. dove erano all'upert le
Cunti•aternite delta Carita a beneficiu (lei carcerati. Net sec. X\'I1 Ronta
doveva pullulare di galeotti. reclusi, e carcerati.
Net cuorc di Runta, si puu dire, Ira Ic taste vie una ports it nume di
Via della Missions. La Casa dei Padri Lazzaristi si trovava nei pressi delta
grande a discarica t,. the va sotto it flume di Moutecitoriu. Oggi tutto a cam-
biato.
(« Avvenire >, 17-07-80 p. 5)
..Juana , pronto to dark cuenta to pesado que es
"llevar In Caridad . Mucho mis que cargar con el jarro
" de sops y con Is cesta Ilene...
" Pero , conservaris to dulzura y to sonrisa.
No consiste todo en distribuir Is sops y el pan.
"Eso, los ricos pueden hacerlo . Tu eres Is insignificante
"sierva de los Pobres. Is Hija de Is Caridad, siempre
"sonriente y de buen humor . Ellos son tus amos, amos
" terribkmente susceptibles y exigentes , ya to veras.
"Por tango, icuanto mis repugnantes scan y mis sucios
"estkn , cuanto mss injuslos y groseros scan, Canto mis
"deberas darles to amor!...
Soto por lu amor. por to amor onicamente.








a Puedo decirles que enconirardn en nii un servidor fiel y que sere
un serridor.Jiel del Padre General a quien estinio de cora;,cin », expresO
el P. Flores en cl memento de la aceptacion del cargo. Fran
las 10 do la mairana del 18 de julio y acababa de recibir los
applausos tie la Asamblea.
Miguel Pcrez Flores nacio el 2 de abril del ano 28, - cerca
de I)uruelo donde Santa Teresa comenzo ]a reli,rma carmclitana.
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Tradition y apertura son notas de su pueblo natal, Macotera
(Salamanca). Tiene dos hermanos y una hermana Hija de la
Caridad. Despues do los estudios acostumbrados, se ordeno do
sacerdote en 1952 en el Congreso Eucaristico Internacional de
Barcelona. Despues the enviado a Roma donde hizo las licen-
ciaturas en Teologia y en Derecho Canonico. En Salamanca,
en la Universidad Pontificia, Itizo el torso de Doctorado en
Derecho simultaneando ese trabajo con sus clases en cl Teolo-
gado. Profesor durante varios anus en el Seminario Mayor de
Salamanca y director, tres anos, do estudiantes, paso despucs a
dirigir el Seminario Interno en Cuenca, fue C onscjero Provincial
de la antigua Provincia de Madrid del 66 al 69, seis anos Visi-
tador de la nueva Provincia de Salamanca y Consejero de csta
otros tres anos. La recicnte eleccion lo ha removido de Director
de la Provincia do Sevilla do las Hijas de la Caridad. Sus trabajos
han sido, principaltnente, en la docencia, pero ha participado
en bastantes misiones populares y en trabajos parroquiales en
pueblos cercanos que carecian de pirroco. Retiros muy fre-
cuentes a Hermanas, trabajos con la juventud de sus colegios,
contacto con Caballeros de San Vicente y Damas de la Caridad
y Director de a Anales » durante cinco anos. Estos son algunos
datos de sus 28 anos de aprctado trabajo sacerdotal y vicenciano.
El misino dia de sit eleccion, Nice una pregunta a cada uno
de los clegidos. Al Padre Flores Ic prcgunte sobre la tarea mas
actual a importantc -en su opinicin- a la que debe responder la
Congregation. Despues do expresar sit reparo a una respuesta -
que abarquc a toda la C.M., contesto:
- Creo que rota de las lareas prioritarias es la potentiation de la comu-
nidad eicenciana proz-incial ' local. Las Iglesias locales deben percibir con
claridad lo que es la C.M. Nuestra Comunidad ha de ser creible para
los de dentro y Para los de fuera. Debe manifestarse como proyeclo
de rida 1v de apostolado que de respuesta a las exigencias de unos y de
Otto%.
Hemos de presentarnos con el signo apostolico v especfico que nos
es propio. Espero que las Constituciones nos on.enlen en esle sentido. .111'
intervencion en el Aula, hate pocos Was, iba en esa linea : explicitar las
caracteristicas objetiras de nuestro apostolado. .%1e parece que la nitidez
de lo que inlentamos y la forma comp lo intentamos deben ser risibles.
Los contenidos r los cauces deben ser claros, alejando de una vez Para
siempre la indiferenciacion. Obispos y sacerdotes deben saber lo que damos
v como lo damos. Y urge, a mi modo de zver, pasar cuanlo antes de la
re/lexion a la action, comvencido de que la action potenciard la reflexioin.
Finalmente, deseo que en la C..1I. to institutional esti animado por
lo carisrndtico. (Uso la palabra « carismatico » en un sentido amplio).
('na comunidad puede prolongar su zrida pot mucho tiempo, pero ldnguida-
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mente , basada solo en to institucinnal . Pero esa es una forma de malvivir,
de vivir sin dignidad y sin razones. La renovation que se nos exige
v que se nos exi,{'ird siempre es que to institutional impre.scindible sea
sauce apto Para to carismdtico, no un suslitutivo del mismo. :Ne he
pret,untado, con frecuencia, si estamos viviendo solo o preponderantemente
to institucinnal o si nos sentimos en todo y sobre lodo estimulados y urgidos





Zico pertenecia al pasado Consejo General. Pods set- puente
de expcriencias anteriores y vehiculo de continuidades. 1)cspues
de la election, tambien se acerco al micrdfono para manifestar
sit aceptacion :
Hemos leido hoy -dijo- el pasaje de San Pablo en que habla de
que debemos huscar los intereses de los demds, no los propios; en este
espfrilu accepto el re.sultado de la volacion y con sentido deft. En estos
pasados sets ailos y a traves de mi conlacto con varias Pro; incias, he
acrecentado mi amor a la Con(gregacion... ».
Zico nacio el 27 de encro del ano 27. Tiene otros dos her-
manos en la C.M., uno de silos obispo. I)espues del curriculum
seminaristico, se ordeno el 22 do octubre dcl 50. Y pronto comen-
zo la sacrificada tarea de profesor de seminario, cerca de 16
anos. Pue tambien Director Espiritual, Rector del Seminario
Arquidiocesano de Ceara, tics anos y otros tres anos Rector del
Seminario de Ia Provincia de Rio. Estudic Pastoral Catcquetica
en el Instituto Catdlico dc Paris y the (:onsejero Provincial,
Secretario, encargado del bolctin y predicador frecuentc de Ejer-
cicios a las Ilermanas. Como Asistente General ha visitado las
Provincias de Portugal. America Central, Ecuador, Venezuela,
Colombia y Brasil. Y ha participado en encuentros internacionales
de CLAPVI (Mexico) de Misioncs (Paris), de Estudios Vicen-
cianos (Portugal), de la AI(: (Francia a Italia).
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A Zico le pregunte que debe hater la C.M. v las Provincias
para potenciar los movimentos do laicos vicentinos . Y esta es
su contestation:
- Ante lodo, mi participation en estos movimientos es muy modesta.
Ale gu !aria sentirme mds libre, Para poder seguirlos mds de cerca.
El oftcio de Asistente General de la C.M . me ala macho en Roma a
nuestros asuntos , a u problemas de _familia n.
Respondiendo a la pregunta que me hates, creo que debemos asumir,
de verdad , los principios y normas-ya establecidos por la Asamblea General
del 68- 69, perfeccionados despues en el 74 y, hoy, ronsagrados par las
u Constituciones definilivas de la C.M. >). Las Constituciones pedian alga
muy general : simplemente a peculiarent curam >> de las Asociaciones de
laicos, surgidas del espiritu del Santo Fundador. Ya en las Declaraciones
de la Asamblea del 74 se habla de alga mucho mds serio: vemos ahi
una petition insistence , se !rata de un a derecho que lienen esas Asocia-
ciones » en relation con nosolros , y encontrantos ahi, en terminos precisos
la a dimension >> que debe lener la « animation de la caridad ». Por
to vista hasta ahora , las Constituciones de/initivas cantinan en el sentido
de una consagracidn de estas normas.
Una Cosa muy imporlante serd lambien , informarnos objetivamente
sobre esos movimienlos laicos vicentinos . Tengo para mi que hay aun,
en todo esto , muchos prejuicios . I:n el poco conocimiento que tengo de ellos,
hay cosas que me han impresionado projundamente : por ejemplo, con
relacion a la AIC en la que pude participar el alo pasado en Paris,
con moliro de to reunion del « Bureau executif » de la AsociaciOn, me
sirvio mucho para conocer cudnto se ha desarrollado y se ha actualizado
el movimienlo de las « Voluntarias » de la AIC. En particular, me
agrado coznprobar coma Amdrica Latina estaba represenlada en el Bureau
exiculif por personal joven, senoras muv bien preparadas , dindmicas y
enlregadas on alma al .tlovimientto . Y diria lo mismo en relacion al
.blovimienlo mariano. Y aunt mds, porque to conozco un poco mejor.
Las Declaraciones de la Asamblea General del 74 sugieren la idea
de la necesidad de formar personal adecuado para la animation de estos
movimientos ; el texto habla de a perilos en la materia ». Paso realmenle
el tiempo, en que la genie iba a las << reuniones de las Senoras de la
Caridad » , participaba en sus preocupaciones , y les transmitia, al
final, un mensaje, acompanando despues indirectamente a la Asociacion.
(Hoy, ellos mismas nos recuerdan que hasta su mismo nombre ha cam-
biado ). Hoy mds que en el pasado , existe una exigencia mds grande de
formarnos en profundidad , para ayudar a los movimientos laicos viccntinos
coma sus asislentes o consiliarios.
En fin, es dificil decir todo to que << debe hacer la G.M. y las
Provincias para potenciar y actualizar estos movimientos ». Y, a decir
rerdad , yo mismo no estaria en condiciones de expresarlo de modo salis-
factorio . Pero me gustaria recordar una cosa intportante, a mi modo
- 371 -
de ver: si nos interesamos , de verdad, por esos movimientos y si nos empe-
ilamos en dar testimonio de hijos de San Vicente entre las Voluntarias del
AI(. o enire las Juventudes del .tlorimiento Mariano , veremos come,
al final, los asumimos realmenle con gusto e inleligencia y sobre todo con
fe, procuraremos participar en sus iniciativas r proyectos, consciences de
la necesidad de ser un poco creativos para « calaborar >>, y... serdn los
propios Alovimientos los que nos hablardn de su viva actualidad, nos
hardi ver con que valores htunanos y cristianos puede la Iglesia contar,
hoy, y nos enseiiard: las posibilidades que esas personas lienen de trabajar
mucho per el Reino de Dios : de otra forma t' en otro estilo , pero tat






1:1 el mas joven de los Asistentes. 38 anos. Nacio el 14 de
abril en Gorajec , un puchlccito de la partc oriental de Polonia.
De familia campesina . Ticnc dos hermanas, ademas de sus
padres. Despues de los cstudios ordinarios, se ordeno cl 24 de
junio do 1967. Y comenz6 sus tareas de especializacion. Primcro
licenciatura en Teologia, Iuego, en Roma, Licenciatura en
Sagrada Escritura en el Biblico, Doctorado en Teologia en el
Angelico y curso de Doctorado en Escritura , mas tres meses de
arquelogia en Jerusalen.
Y, dcspues de aprendcr, a ensenar. Llcva ocho anos de
prolesor. Tres anos enscrando Escritura en Cracovia en nuestro
Institute Teologico y cinco anos de profe..sor y vicercctor en ci
Scminario I)iocesano de Danzing. En ese tiempo ha ayudado
en trahajos parroquialcs, ha participado en encuentros y retiros
con los jovenes y ha dada Ejercicios Espirituales.
El 18 dc julio, dcspues de ser elegido. expreso brevementc
su aceptacion : a En esle momenlo , cuando atravis de los voles, han
mostrado su corjanza en mi, puedo decirles mi confianza en ustedes.
Nuestra rorfanza comun estd en Dios y revierte en beneficio de la Con,gre-
gacion. Acepto el oficio Para el que me han elegido >>.
\\ypych puede liablarnos dc la formacion. Ticne experiencia
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y le pregunto sobrc los problemas que en la actualidad plantea
la formacion de los nucstros.
- Sin entrar en competencia con la Comision « De Formations >>,
expresari solamente ml conviction . Y to dire rdpidamente que yo no tengo
una solution que pueda ser vdlida Para todos los lugares . El problema
de la formacion es muy complejo y Para poder resolverlo se necesitan muchos
medios complementarios.
Ante todo quisiera subrayar, que el primer formador es Dios; El
dd los talentos , las posibilidades, la vocation . El, desde den Ito , la desar-
rolla, continuamente crea at hombre , to conduce , si bien , en modo dcil
de medir. Nosotros podemos ser sus cooperadores.
Yo veo la necesidad de mostrar a los jovenes la actualidad de nuestra
vocation y mostrarles su vilalidad , v Como corresponde at Ilamado de !a
Iglesia de Dios, por ejemplo : la importancia de !a pobreza, el cardcter
pastoral de la Comunidad , la imporlancia de las misiones « ad genies »,
la necesidad de formar buenos sacerdoles.
Debemos responder a los deseos de la juventud que busca la co-
munidad viva , fraterna , sincera, Rena de esperanza , la comunidad de
oration . Veo tambiin la necesidad de la animation que puede provenir
del centro de la Congregation . St podria hater el provecto general de la
formacion de los nuestro s , se podria enviar el material gill Para la
educacion , en los aspectos psicoldgico , pedagogico , de la Teologia de la
vocation . Me parece que podria ser Oil tambiin , mandar los documenins
de los Dicasterios Romanis , elaborados )' adaplados a nuestra situation.
Estos podrian servir en la formacion continua de las personas responsables
de la educacion . Nos serviria tambiin el intercambio de information.
Esto nos Ilevaria a ver la vida de la Congregacion , nos mostraria como
nuestros cohermanos realizan su vocation , como la realizan ahora y como
la han realizado en el pasado . He mencionado , solamente, atgunos puntos





Acepto la election. Yo nunca me he negado a un oficio en la
Congregation y to acepto. Les doy !as gracias por su confianza. Yo es-
peraba regresar a Afarselta... ahora trabajare en union con el Padre
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General y con los demds Asistentes )>.
Faltaban cinco minutos pars las dote cuando, despues de
la lectura oticial, Gazicllo expreso su aceptacion. Con el se
habian terminado las clecciones de los Asistentes Generalcs.
Gazicllo comenzo cn la Escuela Apostc lica de Marvejols.
F.n Paris hizo la filosofia y cu Dax la teologia. En Strasburgo
la Licenciatura en Teologia. Despucs tu( profesor de filosofia
en el Seminario Mayor de Albi y en el Interdiocesano de Montpc-
Ilier. Fue tambicn Director del Seminario Interno y desde hate
a ► os era Director de la Provincia de Marsella de las Hijas de la
Caridad. Y tambien ha sido Consejero Provincial y responsable
de los misioneros de Iran.
Gaziello ticne 52 anos. Se ordeno en 1954. Nacio en Monaco,
ticne dos hermanos y dos hermanas, una de ellas I-Iija de la Ca-
ridad. Y cuando juega al futbol, a pesar de sus kilitos, lo hace
como portero.
-^Cree usled -le pregunto a Gaziello - que hay actualmente un cierto
clima de involution en la Iglesia y que tiene repercusidn en la C.M.?
- La pregunta, si la entiendo bien , corre el riesgo de tener un doble
sent do: puede referirse al encerramiento de la Iglesia en si misma o a u-
na vuelta hacia atrds. Y contestar a esto en poco tiempo serfa mtty dificil.
Tengo ciertamente la impresidn, desde hace unos meses, de que la
Iglesia se encerraba en sf misma y se cerraba un poco, al menos a niveles
exlenros (v.g. condena de cierlos teologos, amonestaciones ...). He sufrido
a causa de esta aclitud. Pero los discursos del Papa en sus viajes y sus
a Lomas de position n me han Ilevado a modiijicar mis puntos de vista.
Existe en la Iglesia una voluntad profunda de it mds lejos, de abrirse
al mundo, pero no en el sentido que algunos esperaban.
Harfa el mismo andlisis en lo que concierne a la Congregation.
Esla impresidn se ha visto reforzada, en cierlos momentos , por el hecho
de ver polarizadas todas nuestras fuerzas en a hater las Constituciones ».
Necesitamos, segun creo, no encerrarnos en el empedo de recopiar a San
Vicente creyendo que ya to hizo todo y definilivamente. Lo que nos ence-
rrarfa en nosolros mismos , al igual que a la Iglesia, serfa no tener fe
en el Espiritu, en el carisma , seria defender esas positions que lla-
mariamos v sagas tradiciones >>.
Lo que quisiera decir es que el Espiritu nos empuje hacia adelante y
mi deseo, para. la Iglesia y para la Congregation, es que el clamor de
los pobres, los acontecimientos del mundo, las miserias de nuestros hermanos
del tercer y cuarto mundo nos obliguen a salir a la calle, si estuviesemos
encerrados, para proclamar, en favor de nuestros hermanos v con ellos,
la liberation traida por Cristo evangelizador de los pobres. Si la Congre-
gacidn no es mis ionera, no liene sitio en la Iglesia. Y serfa una Pena,
pues el mensaje de San Vicente perrnanece siempre actual.
(« Cr6nicas AG-80», pp. 92-97)
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IL PAPA ALLA NUOVA CURIA
GENERALE DEI LAZZARISTI
It Santo Padre ha ricevuto in udicnza icri, donrenica 27
luglio, subito dopo la recita dell'Angclus I)omini a Castel Gandolfo
i rnembri della nuova Curia Gencralizia dclla C:ongrcgazionc
della Missione o Lazzaristi , clctti nella XXXVI Assemblea
Generale dell'Istituto. I rcligiosi crano guidati dal nuovo Supc-
riore Generale , p. Richard McCullen, dal Vicario Generale p.
Miguel Perez
-
Flores a dai tre Assistenti Generals. Al gruppo,
the i• stato riccvuto net salone degli Svizzeri , it Santo Padre
ha rivolto it seguente discorso:
Figli dilettissimi,
Sono lieln di incontrarmi oggi con voi, the costituite la nuova Curia
Generale della C ongregazione delta :blissione o Lazzaristi, quale a stala
elella della XXX17 Isseniblea Generale del medesimo Istilulo religioso.
Percih, mi compiaccio di salutare in voi it mono Superiore Generale
nella persona di P. Richard IIcCullen, odierno successore di San Vin-
cenzo, e, con lui, it Vicario Generate P. Miguel Perez-Flores ed i Ire
Assistenti Generals.
Afentre esprimo la mia slima per voi e la mia soddi.fazione per la
rostra elezione a cariche Canto importanli , non posso non presentari . i miei
paterni auguri per un solerte e proficuo svolgimento detle missioni, a cui
siele stati deputali. La vita religiosa oggi, come sempre, anti pin chi,
non mai, a chiamata a rendere una luminosa leslimonianza evangelica
alla Chiesa ed at mondo, mediante una incondizionala e totale sequela di
Cristo. Questa, poi, deve eorfgurarsi ed essere vissuta in modo tale the
gli uomini possano frutluosamente costatare quanlo dinamica e volta at
bene di lulli sia un'aulenlica consacrazione at Signore. Sappiate, quindi,
unire armonicamente in voi to necessaria azione e to in.sostiluibile con-
templazione, e soprauulto possiale lra.fimdere of/icacemente la Toro sintesi
in tulti i mernbri delta vostra Congregazione.
So else i carnpi di apostolalo a voi propri sono motteplici : le mis-
sioni, anzitutto , netta pin vasta accezione del termine intesa dal vostro
grande 1'incenzo de Paul ; poi la direzione e l'insegnamenlo net Seminari,
la direzione delle Figlie e dells Dame di Carita; ritiri spirituals at
G'lero ed at Laicato. Si tratta di attivila motto significative, the toccano
seltori diversi e rilevanti delta vita delta Chiesa ed abbisognano di tutto
I'impegno intelligente e zelante dei Lazzaristi, net home grande e urgenle
delta Carita di Cristo. E voi, dai voslri nuovi posts di responsabilila,
cerlo saprete imprimere a tutta la vostra illustre Famiglia religiosa quegli
impulsi, the le Sono richiesti dai tempi e dalle condizioni sia delta Chiesa
the del mondo in cui oggi viuiamo.
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Abbiale la certezza the io v i ricorder() nella preghiera, affinche
non manchi la ispiratrice e corroborante grazia divina alle vostre decisioni
ed al vostro delicato ministero.
Di questi favori celesti, the auspico abbondanti , a pegno la mia
Benedizione Apostolica, the di gran cuore imparto a voi ed estendo a
tutti i vostri benemeriti Gorfratelli sparsi nel mondo, come assicurazione
del mio affetto e del mio incoraggiamento.




FOR BEATIFICATION AND CANONIZATION
Many of the confreres attending the General Assembly had
the privilege of assisting at the beatification ceremonies in St.
Peter's Basilica on June 22nd, when our holy Father declared
the honors of the altars to five new << Beati >>. They may have
wondered about our own Vincentian causes, how they are pro-
gressing, and when we might have the joy of seeing some of
our various causes culminate in the ceremony of beatification and
canonization. I welcome the opportunity to report to the
members of the General Assembly on the status of our Causes
for Beatification and Canonization.
Let me make this report by relating what has happened
since Father Lapalorcia reported to the General Assembly in 1974.
During the Holy Year of 1975 the Vincentian Family had
the joy of seeing two canonizations, that of St. Elizabeth Ann
Seton on the 14th of September, and of St. Justin De Jac-obis
on the 26th of October. Much of' the work of' preparation for
these two great events was done by Father Lapalorcia, whom
God called to his eternal reward on the 6th of August, about
one month before the first canonization. Since that time, the
work of the Postulation has been mainly concerned with the
following causes:
1. Marcantonio Durando 1801 -1880), of our Province of
Turin, Founder of the. Nazarene Sisters. On the 12th of'January,
1971, a Special Meeting of the consultors of the Sacred Congre-
gation for the Causes of the Saints, voted on the question of
heroicity of virtues as follows: I vote affirmative and 6 votes
suspensive. Following this, our confrere, Father Luigi Chierotti,
under the direction of the Historical Section of the Sacred Congre-
gation, prepared an additional study on the heroicity of virtues
of I)nrando. A second Special Meeting of the consultors was
held on November 21, 1978, and the voting was: 8 votes affirm-
ative, and one vote suspensive. A Plenary Meeting of the
Cardinals of the Sacred Congregation was held on March 27,
1979 to review the vote of the Special Meeting of the consultors.
The Cardinals decided that more work must be done to place
the heroicity of virtues of Durando in a clearer light. We are
now consulting and studying how to do this work most effec-
tively. We feel that we are very close to a declaration of the
heroicity of virtues for this Servant of God.
2. Frederic Ozanam 1 1813-1853). Our confrere, Father
Etienne Diebold, of the Paris Province, has just completed a
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long study of over 1,000 pages, also under the direction of the
Historical Section of the Sacred Congregation, helping to show
the heroicity of virtues of Frederic Ozanam. This study has
been set in type, and we expect that the volume will appear
this summer. W Vith the help of Father Diebold's study, it lay
advocate (lawyer) is preparing the presentation of a Summariuni
of the heroicity of virtues. This will be presented to the Sacred
Congregation, along with Father Diebold's study, for the study
of the Promotor of the Faith (Devil's Advocate). This cause
is moving along well.
3. John Francis Gnidovec (1873-1939). Our confrere was
Bishop of Skopje in Jugoslavia from 1924-1939. The Sacred
Congregation granted the nihil obstat for the introduction of this
cause by a decree on the 15th of December, 1977. At present
an ecclesiastical tribunal in Ljubljana is examining the life,
writings and reputation for holiness of our confrere. Much
work has been done and the cause seems to be moving along
well.
4. Dom Antonio Vicoso Ferreira (1787-1875). Bishop
of' Mariana in Brazil from 1841-1875. Our confrere was the
founder of the community in Brazil. His cause was introduced
on the diocesan level at Mariana in 1916; but it was not contin-
ued at that time. In recent years, interest in the cause has
been rekindled among the clergy and confreres. We are in
communication with our confreres and the bishop of Mariana
in efforts to move this cause along. Our confrere, Mons. Jose
Lazaro Neves, retired bishop of Assis, serves as vice-postulator
for this cause.
Concerning the other causes, reported by Father Lapalorcia
in 1974, there has been little or no activity.
A list of these causes follows:
Servants of God:
5. Luigia Biorgiotti, Co-foundress of the Nazarene Sisters
with Father Durando (1803-1873).
6. Salvatore Micalizzi, a priest of our Naples Province
(1856-1937).
7. John Baptist Nlanzella, a priest of our Turin Province
(1855-1937).
8. Rosalie Rendu, a Daughter of Charity ! 1786-1856).
9. Giuseppina Nicoli, a Daughter of Charity in Sardinia
(1863-1924).
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10. Felix De Andreis, a priest of the Roman Province, who
founded the community in the United States (177£3-11320).
11. Jean Le Vacher, it priest who gave his file in North Africa
(1619-1683).
Beati:
12. John Gabriel Pcrbovrc.
13. Francis Regis Clet.
14. Peter Rene Rogue, John Louis Francois and Henri
Gruyer.
15. Ghebrc \lichacl.
16. Marie Magdalene Fontaine and Companions.
17. Nunzio Sulprizio .a young worker from the Abruzzi).
Confreres Frequently ask how our causes are progressing
and when we might expect our beati to he canonized. As you
know, the Church requires miracles before she canonizes her
heati. If miracles are forthcoming, the causes can make progress.
It seems to me that God will grant its the favor of miracles through
the intercession of our hcati, when there is devotion and prayers.
To some extent this depends on our confreres and the Daughters
of Charity making our heati know to the. people whom we serve.
This is something in which we can all participate.
Thank you for your interest in our Causes. We appreciate
your continued interest and support.
July 1. 1980




1.'AG-80 est unc occasion unique pour des re • ncrnxres exceptionnclles.
En debars des seances foritirlles , Ics tkiegues ant reru des invites uu se stint
reunis pour trailer des sujets plus particulicrs . On resume ici les rencontres
qui, snit par la qualite des invite,, soit par I'iuterct des themes , ant eu. a
la sallc des se ances. on impact plus ntarquant.
1. - P. Cecil Parres C.M.: Societes de Vie Apostolique.
L•arn ien \'i' le•ur do It Province Centrale t "SA c,i rec,-u I,- 2 juillet is
midi. Depuis deux ails. it participe• aux Iravaux dune commission qui cia-
bore. parnii d'autres commissions , et curnnte deleguct au a groupe des 16 i>.
Ics schcmas du -Nouveau Droit Canon en chanticr . Celle commission a ter-
nrinc son travail vuici tin Blois. Le P. Parres connait Bien les filieres des
uicnlalites juridiques du sujet qu ' il nous presente: les Societies de Vic Aposto-
lique.
Apres uric vaste synthcse historique . it explique comment le concept tie
o societe de vie apustulique o a ete juxtapose au schema ties Instituts de Vie
Cunsacree : it en fuurnit IC suns. Ie•s elements. En passant it cxprime sun opinion
sur one des caracteristiqucs de nos voeux et sur I'incorpor ttitin a la U. M., the-
mes is e-tudier encore par l'Assemblee. et nuus assure que a si its voeux etaient
acce•ptes par la Societe et etaient consichtres comme l'acte d'incorporatil ill,
noun nous rapprocherions de la notion de profession des Conseils Evangeliques
.in sens juridico-theologiquc u. Ensuitc, Iv P. Parres signale les canons oil la
notion de it Societe de Vic Apostolique a est prccisee et ce qu'elle exclut:
elles ne sont ni Instituts Rcligieux. ni Instituts de Vie Consacrec par la pro-
fession des Conseils Evangeliques. II termine (•n mentionnant Ies aspects
pratiqucs de la legislation des a Socieies de Vie Apostolique ».
Un bon service d'eclairage. ajoute is lieu d'autrrs ' Ie P. Parres ctait
president de la sous-commission juridique de la CPAG-8U). L'Assemblee a
suivi avec inter (•t I'expose. On a tnutefi,is I'impression que la tirajorite des
drlrgues sc sentent depassis par des questions Julidiqucs Bunt l' enjeu definitif
se trouve hors de Icur porter. On cunstatcia, d'ailleurs. que I'.\ssenrblee retien-
dra I'opiniun du P. Panes furs du vote stir 1'incurporaticin (cf. art. 79,1 des
C. & S.) et que, pour lit qualification de nos voeux, rile s'en ticndra, en
attendant Ic Nouveau Droit Canon , an texte traditionnel (cf. art. 77 des
C. et S.).
2. - Directeurs des Filles de la Charite, predicateurs,
aumc niers.
Il s'agissait dunc reunion preparatuire is lit rencontre avec la Suprrirurc
Generale des Filles de la Charite. Les PI'. Me(:ullen, Richardson et l.luret
se trouvent fiicc is face it de uuntbreux delegues au soir du 17 juillet vers
Ics 9 h. Gimme toujours les traducteurs soot it Ieur poste daps les cabines.
Le P. Lloret cxpliquc I'et;u de la question: Iignes de force daps its nouvelles
Constitutions des Filles de la Charite et mitre cullabcuatiun avec nos Sticurs.
Tout aussitut s'engage un dialogue sur la portee do cette collaboration
aux divers niveaux du Directcur General des Directeurs Provinciaux, des
predicateurs de relraites. etc. Mais it appert que 1'interCt se torte surtout
stir la nouvelle figure du Directeur Provincial. Textes is l'appui. on rrmarqur
que cut office s'en trouve quclque pea trans(mrme; du moire. Its nuances
inuoduites semhlent alter daps Iv sens dune diminution d'attributions; it
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en pourrait resulter une certaine passivite. Le P. Richardson fournit de nom-
breux exemples pour assurer que le dcc:issif clans I'agir des personnes est a
chcrcher dans ]cur temperament; des situations simples Sc trarslurmcnt cn
situations coinpliquces et des situations compliquees devicnnent simples; Ies
textcs etant cc qu'ils sort, la collaboration entre Pretres de la Mission et
Filles de la Charite, voulue par le Fondatcur, non seulement est un enri-
chissernent spirituel pour Ies deux Communautes. ntais Icur apostolat s'en
trouvc Bien plus of iicacc; encore faut-il, (,videmment, que cet apostolat, man-
date par I'obcissancc, soit inspire par une clairc intention spirituelle. Cc fait
fut illustre par des exemples en diverses Provinces: plusicurs delcgues expli-
qucrent le lonctionnement des commissions mixtes ou le partage des attri-
butions et roles en diverses taches ntissionnaires permanentes ou occasionnelles.
3. - Soeur Lucie Roge, Superieure Generale des Filles de
la Charite.
Ells parla a l'Asse mblce le 23 juillet. D'abord elle s'addressa au nouveau
Supcrieur General: <(je veux vous dire, T.H.P. McCullen, Ia profonde recon-
naissance des Fills do la Charite pour avoir accepts d'etre aussi , et en plus,
noire Supcrieur Genetral. \'ous savrz dcja quc vous pouvez compter avec
noire obcissance et avec noire pricre de tous les jours a. Puis, au P. Ri-
chardson: a pendant ces douze annees les l illes (le la Charite ont pu recon-
naitrc en votre personne Ir successeur de St. Vincent. Elles ont appris de
vows, par exemple. les exigences de sc dormer entirrement a Dieu, lcs exigenes
dr la mission y de la fidclite aux pauvres; au Conscil Gcucral nuns avons
plrinc conscience d'avoir rctu bcaucoup de vous pendant votrr mandat. pious
vous sornmcs reconnaissantes pour la confiance que vous nous avez donnce,
pour votre animation face a certaines initiatives et pour votre enthousiastne
jamais dcmenti. Au nom de toutes Ics Filles dr Ia Charite, nterri! Et merci
cgaletnent pour tous Ics services rcndus aux Filles de la Charite par noire
Directeur General, lcs Visiteurs. les Directcurs 1 'rovinciaux, Ics pr( 'dirateurs.
Ics conscillers. etc. )>.
Ensuite, Socur Roge (lit qu'rlle Sc voulait etrc parmi nous ((]a voix
des pauvres a. Elle nous brossa, d'abord. tin tableau de Ia C onipagnie aujour-
d'hui; psis, en dctailla les actions actuelles de prioritc plus urgent(- et qui
soot en tours en 'I'hailande, Corcc. (; since . En un deuxiirne temps. elle noun
conimunica le Ill conducteur. It-, motivations et Ies points principaux do la
demure Assemblee Generale en janvicr do cette annee: a clairement conscien-
tes de noire condition feminine propre, fidcles a !'inspiration de Ste. Louise.
Ics membres do noire Asseniblee se sont prononcees massivernent pour le
maintien rcflcchi et dctsirc de la Constitution 72; depuis son origine. la
Contpagnic a voulu etre sournise a 1'autorite du Supcrieur General de la
Congregation de la Mission. successrur de St. Vincent... Le renouveau de Ia
vie spirituelle, le service de ,Jesus-Christ dans les pativres, Marie. cottrnH'
Maitresse de vie spirituelle. la vie consacrcc de lit Fillc de la Charit('--, sa vie
fraternellc, sa formation a. En on dernier temps. Socur Roge nous fit part
dc << cc quc Ics Filles de la Charite esperent pouvoir attendre des Pretres de
la Mission a. Collaboration fraternellc qui existe et s avert fructueuse en divers
secteurs (regions de mission ad Genies. pastorale des vocations, travail aver
le laical, Jcunesses Mariales). Mais collaboration qui est a intensifier a daps
1'intcret de la fidclite au charisme vincenticn a. En prccisant: e lit Fille de
la Charite voit essentiellcment les Pretres de la Mission cootie les premiers
participants de sa formation vincentienne; vous disposcz dune grace vin-
ccnticnne a partager aver vos Socurs qui vous perntcttent souvent d'attcindre
les p;ntvres. On attend de vous un aftermissement de la foi et de I'identite
vincentiennc a. Socur Roge cunclut: e note contptons sue vous, pour noes
cider a rester activcment ftdeles a St. Vincent aujourd'hui et dentain o.
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Et cc fut le tour d'un chassC-croise de questions et reponses. Le P. Mc
Cullen dit le merci pour cc qui avait ele slit ct pour Ic travail des Socurs
en favour des pauvres. Lr P. Richardson. apres avoir rentercic pour les bons
exemples et lea prier res qu'il avail re.Sus des Filles de la CharitC, rappela le
not que Ic Pape lour avait adresse: a n'ayez d'ycux et de cocur que pour
lea pauvres u. puis ajouta: a c'est tin ideal Cleve, mais it taut I'atteindre avcc
des Bens tres humains Cl cola tient du miracle a. Le P. Lloret remercia le
P. Richardson pour ses services et sa confiance: au sujct tie la collaboration.
precisa: a l'F.glise et les pauvres gagneraient avec cette collaboration enure
nous deux families; nous en sommes les premiers beneficiaires, car par lea
Socurs sous touchons a des millions do pauvres; cette collaboration pout ettrc
elendue a condition qu'un chacun joue son rile propre a.
A des questions sur a fentinisnte et collaboration a (posses par les PP.
Corcra et Arceneaux). Soeur Roge repondit: la grande majorite des Socurs
tic souffle pas des complexes d'inferiorite covers Its Missionnaires , elks vivent
cctte collaboration comnte one relation de famille; un chacun a un role
propre ct different: une mime fin par des moyens difTErents. Les Filler de
la Charite reconnaissent 1'autoritC du Supericur General et des 1)irecteurs
Provinciaux; cc soot des offices importants. mais ils it(- conrportent aucun
autoritarisme. Au sujet du Iimiuisme: c'est un courant positif a certains
aspects, mais cola ne flit pas difficulte pour Ies Socurs pour vivre lcur colla-
boration conune une relation de famillc. Lc Visitcur tic Pologne, P. Goc-
lowski, Clait preoccupc au sort des Socurs cl'un pays lorsqu'elles se trouvent
cn missions avec des Socurs tie diverses nationalitcs. 11 lui Cut repondu cont-
neent se passent les chores au point do vue ofliciel, tout en laissant aux Visi-
tatricec lea placements concrets; en fait cc sont Irs necessites des pauvres et
Ia preparation des Socurs qui dictent les placements au regard des lieux et
des personnes diverses par Ieur langue ou Ieur nationalite.
Sur un autre palier d'interrogations: Ies PP. blullan (directcur des
Socurs en lrlande) et Rigazio (Visitcur en Argentine et ancien llirecteur
des Socurs en cette Provincci formulent des demander touchant la figure
du Directeur tel qu'il apparait clans Ies nouvclles Constitutions; it semble
bien qu'il s'v trouvent des difTCrences en relation avcc lea anciens
tcxtes. Socur Roge, loujours amiable et tranquille, explicita : les I)irecteurs
ont I'autorite que leur dclcguc Ic Supericur General; les differences dare lea
nouveaux tcxtes soot plutot de forme que du fond; ii pourrait y avoir un
danger de passivite_ mais en cette collaboration des Directeurs aver le Conseil
Provincial comnte en bien de chases, cela defend surtout des personnes
elles-merles . non des textes. L'irlandais , P. Prior, s'interrogeait sur lcs sccteurs
air cctte collaboration devait cure accentuCe. Et Soeur Roge do rencherir:
nos Soeurs ont repondu aux appcls d'urgencc et it des situations fort difliciles
(elle en rappela quelques unes) et renvoya la balls: a pourquoi les Peres
Wen font pas autant?: des experiences de cc genre onr etc faitcs en Anterique
Latine; si nous noun unissions clans nos efforts. alors Ies fruits en sentient
plus Brands a. Enfin. Ic P. RcxlC. qui vit en pays socialiste. sollicita des e4lair-
cisscrnents sur la porter du temoignage chrCtien et In dimension prophctiquc
du travail des Socurs lorsqu'cllrs se trouvent insere"es et encadrees Bans lea
structures d'Etat. Socur Roge remarqua que cola est le fait non sculcnuent
en pays social isles. it en decoule un temoignage chrctien. malgrc I'anibiance;
malgrc ces circonstances it en rsulte une presence et un travail qui interrogent
lea gees de cos milieux; c'est unc certainc interpellation prophetique.
I)eux tonnes lit-tares ctaient passers aver Soeur Roge En lerminant.le
1'. NIcCulleu formula un souhait : a qu'apres I'Asscmblec. les Filles de la




Apr s ('audience gdncrale ( 29-X-1980), Ic T.H.P. Mc(:ullen et Socur
RogE en audience a privEe a...
4. - Avec Mme. Claire Delva: PAIC.
L'AG la rccoit Ic 25 juillet vers les I1 h.; Mtnc. Dclva, beige, Presi-
dents de ('Association Internationale des Charites (Dames de la Charite),
est bier connuc a la plupart des &Vgues. Aussi. apres breves presentations,
cue nous ollre unc panoramique de ('Association: en 4o pays de quatrc con-
tinents, quelques 200.000 volontaires se trouvent engages au service des pau-
vres, soit directement, soil en collaboration avec d'autres institutions. Files
agissent. en ctquipe, aux niveaux: individucl et collectif, et sur les structures
(pour les causes et lee consequences des pauvrctes ct des injustices). Files
contiuuent la a (:harite a fondce par St. Vincent a ChStillon-les-bombes en
1617; l'ancicn nom de a Dames a a Ete change en plusicurs pays. car it Sc
rcferait a une conception de societe acmellement depassCe. Son action socials
a EvoluC, aussi: a la mentalitt' qui portait a un secours de simple assistance
s'est venu joindre la volonte-effort sur les causes des pauvretes. Cela suppose,
au scin de ('Association, un lent travail de conscientisation; it se heurte a
certaines habitudes. non seulement parmi les volontaires elles-nittnes, mais
aussi chez quelques Soeurs et Prctres de la Mission. Ccla pose des questions.
Mme. Dclva constate que, dans le cadre de la collaboration avec la
C.M.. I'Association a des situations diflcrentes: des Pcres qui ont etudiC en
profondeur les problemcs et Ies repcroses pour uric action sociale et pastorale
aujourd'hui et qui en font profiler les Volontaires; des Pi res qui ont fait cette
Evolution mais qui ne croient pas les Charitets capable-, d'cn faire autant et
its s'en desinteresscnt et les abandonnent a leur routine; des Peres qui ont
pris des options en d'autrcs clomaines et ne s'en occupent plus; des Pr.res
qui pensent que les Charites doivent se contenter de ftirc de l'assistance et
Ics maintienncnt dans le a toujours fail. a; des Peres qui estimcut que la situa-
tion sociale a tellement EvoluC que les organisations d'action sociale n'ont
plus raison d'Etre; des Peres qui connaissent Ic a projet a AIC et s'y engagent
avec elle, etc.
I.'expose terming fuserent les questions. Le P. McLellan fit part des
difficultgs rcncontrees quand les \'olontaires sont . en majorite, de la haute
classe gtant donne leurs liens familiaux, et, souvent, avec Ic pouvoir dominant
dont les structures sont causes de pauvretes. II lui Cut rgpondu que Bans un
systeme dentocratique it est plus facile d'agir sur les structures ; d'un autre
ccitg. on a entrepris des coup pour les responsables; tout prochainement en
Colouebie (a Armenia) I'UNESCO a contribue a un tours de promotion
pour volontaires de I'Anicriquc Latine; en fin. s'iI est vrai que la plupart
des Volontaires appartcnaient jusqu'ici a des classes sociales glevees , la situa-
tion est en train de changer rapidement. Le P. Sanchez Mallo demanda:
quels sont les moyens mis en place pour passer de ('assistance a la partici-
pation? Mme. Delva repondit: I'AIC eat une organisation dgmocratique;
done, elle ne peut imposer les changcments; ceux-ci sont la consequence
dune mcilleure information. d'unc rgfiexion approfondie sur les faits et leurs
causes; prochainement on publiera le a projet fundamental de l'AIC a qui
aidera a crlles ct a ceux qui decsirent a rcpenser a leur propre projet d 'action
sociale. Le P. Elduayen interrogea: I'AIC peut-elle aider financierement a
des projets concrets de promotion humaine? Non. fut la rgponse: ('Association,
comme telle, ne dispose pas dun fonds international ; cc n'est pas son role;
mais elle a besoin Cie p ersonnes preparges qui suscitcnt ces aides internatio-
nales et y participant au sein des Organisations Specialisees.
Cependant les questions touch'rent des points plus aigus : la collabo-
ration entre les a Charitcs a et la C.M. Lr P. Cortazar grit un chemin mi-
toyen: en rappelant quelques dcticicnces en cette collaboration, it fit etat
que, en etfet, les a Charites a, en certains pays, ne s'ctaient pas renovCcs et
qu'elles apparaissent comme un groups de selection; je vois. avcc joie, que
inaintenant la a the marche plus vite que les pieds a, rt je ne sais pas si
lea pieds suivront Ic muiiie rythme. En tout cas, avoua la P. Cortazar, it se
peut Clue nous-manes nous n'ayons pas pris suflisamment conscience. conime
Conmiunautg, Clue les a C Barites a sont la premiere oeuvre crCCe par St.
Vincent; noun sommes, en partie, responsables de certains retards. Mme.
Delva replica: l'AIC essays d'avancer vite, Bien que nous ne soyons pas suivies
par toutes les Volontaires; en tout cas, la reflexion doit precedcr l'action.
Je demande aux Peres qu'ils nous aident et qu'ils ne sc dgcouragent pas:
nous ne sommes pas parfaites et je ne suis pas certainc que tous les Peres
soient parfaits, aussi je demande que vous nous disiez avec franchise vos
dgsaccords.
Le P. Turnbull s'enquiert des procedures de relation et d'affiliation
entre lei diverses associations qui derivent dune commune inspiration (Ic
P. Turnbull est Ie Visitcur d'Australie et cc continent, semble-t-il, n'a pas
etc mentionng an palmares des Volontaires de I'AIC). Mme. Delva expliquc
la difference d'originc et du point de depart spirituel entrc I'AIC et les
(onfcrences de St. Vincent fondckrs par Ozanam; noes sommes unis en beau-
coup de choses. mais nous preferons garder notre autonomic et notre speci-
ficitt'; en certain lieux les Conferences ant ahsorve nos volontaires et cela
nous parait tin appauvrissement qui donne lieu a des confusions; j'cstimc
que chaque organisation a son don et sa richesse dans l'E glise et Clue noun
devons la maintcnir pour Ic bien conimun. Les PP. Ldpcz (Visitcur de Ve-
nezuela) et Biernaski (Visitcur dr Curitiba?sud Bresil) alordent des questions
pratiques: la nomination des Autnoniers on Assesscurs ou Conscillers et leur
presentation a 1'CvFquc. Cc point. en rffct, est suitt a des malentendus depuis
que, en 1971, a la suite de Vatican Il, les menibres de I'AIC ont leurs
pleines responsabilites tie laiques et que les antics Directeurs se sont trouvgs
face a un r6le de Conscillers ct que crux-ci ne sont plus uniquement des
Prt•tres de la Mission d'autant plus que la nomination a ces pastes suit Iles
parcours forts diffCrents. Mme. Dclva de s'cxpliqurr: I'AIC: desire avoir un
Conseiller de Ia CAL: sa nomination (sauf pour Ic ( ,nseillcr General, nomme
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par le St. Siege) doit etre etudiee en chaque pays; cela depend, des cou-
tunies et de I'histoire; en certains licux c'est l'affcire des cvequts, en d'autres,
du Visitcur; Bans tous lcs cas. nous demandons quc cette nomination soil
faire en collaboration et en accord avre noun. En teruiinant les deux heures
de la rencontre Mine. Delva avoua: aje tic sais si j'ai donne une vision
optimiste ou pessimistc de cc quc sous sonunes tt de cc quc onus faisons
et de cc quc noun esperons de vows. Pretres do Ia Mission a.
5. - Les Missions a ad Gentes a.
C'esl Ic 28 juillet, vers Its 21 It.; la salle des seances accueille presque
taus Its delegues; on va a causer missions », mais seulenicnt a missions ad
Gentes ». Bien qu'inlormelle, la seance est canalisec par Its IT. McC: ullen,
Richardson, Kapusciak et Gaziello (cc dernier tout rceemment dcsigne eonune
specialcment charge)) de ces missions au scin du Conseil General).
Le P. Kapusciak (prccedenuncnt an mime office) explique qu'il s'agit
dun echange d'experiences: it commence par la sienne: ('esprit utissionnaire
s'est vu renforce un pcu partout ct aeCentue a l'etape de la formation des
jeunes; it Got trouver des solutions pour la formation pernianente des mission-
naires: au debut it parait facile dc travailler ensemble. missionnaires venus
du dehors et confreres natifs, puis Ir constat qu'on a besoin. chaquc jour
davantage, d'ouverture d'esprit et cola des deux cotes: enfin, l'autofinance-
uient et l'enu'aide, leurs limites et exigences.
Le P. Chevallier. Visiteur de Madagascar. at peut qu'exprimer son
a merci ii pour Its retdoris re cis: i, c'rst une Province-;Mission qui se snit
aimee par la Congregation ». conksse-i-il: apres. des donnccs statistiques
eclairent Willi certain our la situation pour terminer en disant: a It mission-
uaire, a Madagascar doit ftre humble, sails vouloir s'imposera.
Le P. Manuel Iloracio-AIves. Vice-Visiteur du Mozambique. expose la
situation creee par la ch;uigement lolitique et Its possibilites rcduites d'apos-
tolat . a Nous acceptons Ics critiques pour sous purifier )>. dit-il.
Le P. Will Bois, Vice-Visiteur d'Ethiopie, fait 1'expose dune activite
apostolique furcemcrtt cooditionnce; it faint s'adapter aux exigences de I'envi-
ronnenient politique et comprendc a qu'il faut faire autrement ». Situation
quelque peu difrerente au nord du pays, en Erythrec, oil Its confreres, pour
la plupart. sont d'origine locale.
Le P. Louis Gabbiadini, de la mission au Zaire, rappelle Its deux phe-
nonicnes nouveaux qui emergent apres I'epoque de la colonisation: la a tierce
E'glise et I'inculturati in. fitrntulations af'ritaints pour ('insertion du christia-
nisme en cc pays conipte tenu de ses valeurs autochtones.
Puis, oil mentionne. cn passant. la presence de la CM en Algerie, Egypte.
Burundi et Nigeria. et la prochaine arrivec au Kenya et all Cameroun.
Le survol touchc tnaintenant I'Asic. Et c'cst It P. Antony Netikat, Vi-
siteur de l'Indc qui, d'abord. tient a rendre homtnage a I'ancienne province
de Madrid pour ses shirts ntissionnaires commences en 1925 et qui out abouti
a I'actuclle province au sod-asiatique. II ell of re un resume ci hurt en relief
trois aspects: evangelisation des pauvres. augnictit:uion des vocations et limi-
tations financieres.
On arrive aux Philippines. Cest son Visiteur. Ic 1'. Rolando I)clagoza,
qui en brosse un tableau optimists. Au depart, it lair rentarque r quc cells
province a unc tnoyenne Wage tres jeune (39 ans) ct que, fondce par Its
confreres d'Espagnc, elle coutpte aujourd'hui plus de cent CNI. Aussi ils
s'addonnent a tutu Its apostolats vincenticns: seminaires , missions. enseigne-
ntent a taus Its degres, aide et collaboration (Filles de la Charite, divcrses
associations do laics); en plus, appui de quelques efl'ectifs a des Provinces ou
a des regions dc I'Asie. A cc propos, on rappelle la presence de la Csl all
japon, Fidji, Iran, Liban, Israel. 'I'urquie.
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Sur Taiwan, lc P. Shu. Visitcur de Chine, fburnit des renscignetncnts
sue It passe et Ic present do nos missions, en cc pays. A Taiwan mete on
ouvrira on scminaire interne et on (spore pouvoir retourner stir Ic continent.
Le P. Dulucq. supericur de la Maison-Mere et ancien missionnairc,
donne des nouvelles sur Ic Viet-Mani: confreres et Socurs continuent a se
devoucr nialgre on « environnernent a difficile. qui deutamde discretion...
Et it Taut (lire a les mots de la fin a: Ir Superirur General remercie le
I'. Kapusciak qui It suggere cette reunion (et son aide MAX missions a travels
Ic Conseil General) ct tons crux qui a onus oast permis, cu 90 minutes de faire
un tour de noire monde missionnairc, metue si certaines regions n'ont etc que
mentionnees a peine et. que faute de temps. nos missions en Amcrique L.atine
on ere passers sous silence a. Le 1'. Richardson fait tin rappel des diflicultes
a Madagascar an temps de St. Vincent et aujuurd'hui; a si cos diflicultes lout
ntaintenaut moindres. c'est It memc esprit qui souffle aa. Le P. Gaziello redir:
a je suis a votre disposition dans lc nouveau poste au service d es missions ».
Enfin, le P. Kapusciak met le point final: aj'ai decouvert dints Ia CM, de
par la charge que j'avais, de bons, jeunes et getiereux confreres; cc n'est pas
vous qui devez me remercier. c'cst a moi de Ic faire. car mon travail a ete
pour moi une tres grande grace en constatant cette rinccsse missi,nnaire clans
Ia CM a.
Un chacun s'en va et Its comntentaires vont bon train. Le 1'. Buhigas.
rCdacteur de I'Infag-80, pose des questions au P. Gaziello. A bride-puurpoint:
a Quelles sont very reactions? - Tout d'abord, repond-il, Ia decouverte de
cet immense champ missionnaire confic a la CM, A partir de la. Ia decou-
verte aussi de routes les diflicultes, de toutes les soufirances, de toutes les
persecutions . Dccouverte encore (it Ia tres grande et tres simple generosite
engagee darts cc monde des pauvres qui le sont materiellement et spirituelle-
ntent; dccouverte de I'aide fournie par Its Provinces a Ia mission a ad gentes n;
aide financiere sans doutc, mais aide surtuut en confreres. Continent ne pas
m'emerveiller en vuyant wile Province du Tiers-Monde partager ses confreres
avec des Provinces plus pativres.> Dccouverte que daps les missions 1'ige des
confreres est tees bas: attx Philippines, par exemple. Page ntoyen est de 39
ans. Dccouverte de Ia tres grande (speraucc que les tnissicmnaires portent
en eux : elle pout se resumer dans I'intervention du Visiteur de Taiwan (font
Its yeux se tournent vets In Chine C:ontinentale pour continuer. lorsquc ICS
portes s'ouvriront. cette mission do Chine si chore a tous nos cocurs. Con-
clure cette rencontre. poursuit le P. Gaziello, ni'est impossible: it faut que le
dialogue engage cc soir se continue et s'intensifie . En tout cas, pour nwi,
si je me rends cumpte du poids de Ia charge accept('(- cc matin, je dccuuvre,
en memc temps, l'attente des tnissionnaires , leurs espoirs, Ieurs diflicultes,
lours appels et par-dessus tout, la confiance qu'ils font au 1'. General et a
son Conseil. A noun. maintenant, de tie pas Ics decevoir et pourquoi tic pas
commencer par rc a quasi noun invite Ic Christ: a Pricz It Maitre do Ia
ntoisson qu'll envoie des ouvriers pour la nioisson ».
6. - Rencontre avec les Visiteurs.
Suir du 31 juillet. A 9 h., le P. General uuvre Ia seance. RCscrvee
aux Visiteurs, mais de nontbreux dclegues en suivrnt Its interventions. Au
depart. le P. \IcC:ullen passe Ia parole au P. Sheldon . Procurcur General.
En se basant stir tin entreticn avec un ofticier de la S.C. pour Ia Doctrine
de Ia 1jui, it explique continent dormer aux dcmandes de dispenses AOO (ab
omnibus oneribus) he plus de chances possibles pour Ftrc exaucCes. Sur question
du I'. Victor Goxrtelaars, \' isitcur Hoilande, It P. Sheldon se declare prat a
donner copie de cos avis a qui Its demanders.
Le P. Schnelle, VisitcuriA1ieutagne, demande: 1 I'occasion du 400Cmnc
anniversaire do Ia naissance de St. Vincent, tie devrions- nous pas resserrer
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nos liens avec Ics diverses Congregations et Socictt's Vincentiennes? Ce million
do personnes constituc un potentiel prc>digieux qu'il tic faudrait pas laisser
inutilisc. De fait, it continue l'action des premiers compagnons et des pre-
mieres collaboratrices de notre Fondateur. Tous ensemble. noun pouvons
apporter au monde un printemps vincentien. St. Vincent ,nits fera comprendre
que toute charite est kcerygmatiquc, annonce de la n>iscricordc de Dieu, et
anus rappcllera qui' charite et engagement social or soot pas is confi,ndre.
(>uc licire? L'ann(e 1981 scrait l'occasirn> pour adresser it sous ces Vincentiens
une C:irculaire leur exprirnant nos sentiments de communion dans la n>emoire
de S. Vincent et la continuation de son oeuvre . Rien qu 'cn Allemagne et en
Autriche. les Congregations issues des Vincentiennes de Strasbourg comptent
I0.0(N) membres. En plus. des le Sc°minaire Interne. on devrait informer sur
ces Soci(tCs. Le P. Georges Baylach, Visiteur/Equatcur. is cc propos, rappelle
que les ((Anales)) d'Espagne ont donne rccemment unc lisle des Socieus qui
se reclament de S.V. Nous devrions nous demander pxntrquoi ces Sock tts sont
nees et se sont pcrpcSut^rs sous le patronage ds S.V. Ce scrait un bon sujet
de reflexion et it pourrait nous aider is former un a front vincentien unique a.
Le P. \'ernaschi. Visiteur. Rona. suggcrc une concertation entre les
Provinces qui ont des maison d'(ditions vincentiennes. L'Ass. Ge.. P. Ga-
ziello, ajoute Clue les PP. Sylvestre et Molinelli (du C1.V, Leoniano) vou-
draient une rencontre des responsables d'editions vincentiennes.
Lc P. Treyer, Visitcur(Autriche, lance un appel pour la scission en
Turquie. Les efTectifs soot recluits. surcharges. dans un environnement social
difficile. Le St.-Siege tient is cc quc la CAI reste is cat avant-poste.
Le P. Morin. Visitcur;'I'oulouse . fait part des diflicultes qu'il rencontre.
L.'age moyen des confreres atteint Ies 61,84 ans; it y a peu de vocations.
II y a tension entre It devoir d'enrecinement (si prim( pour faction en pro-
londcur) et celui cle la rnobilite vincenticr>ne. Comment concilier Its appels
(de dioceses et d'organisn>esl is des (:\I specialises avcc les exigences co,>-
munautaires?
Le P. Chevallier. Visiteur Madagascar, rappelle le genre de visites
possibles et souhaitC s en cette mission. Avec humour, bier qu'il ne demande
rien, it mentionne que des missionnaires scront bienvenus, m@me si leur sejour
est pour on temps limite; d'autre part, << on aura lotrjours besoin d'argent,
certes, mais a Dieu tic- plaise que noun ite soynns cnuverts de trop d'atgent;
aidez-noun, oui, mais tic vows laissez pas trop vice cnu,uvoir: que I':\ssistant
des Missions et le Conseil General etudicnt bien Ies ces a.
Le P. Turnbull, Visiteur?Australis. demande sinrplement unc traduc-
tion en anglais de ('allocution du Pape. Tors de I'audiencr is Castelg:uadolfo.
Le T.H.P. lui dit que le P. Sheldon le lui procurcra.
Le P. Grindcl, VisiteuriUSA Occident.: al se demand( cc qu'il pout
faire pour les Dames de la Cliaritc (AIC) ct le P.J. Richardson lui suggerc
de poser la question directernent is Min. Dclva. peut-Ctre apris l'avoir prCcisee
avec Ies autres Visitrurs des USA: b/ fait etat de l'action efFcace de la
Conference des Sulxricurs Majeurs des USA pour ((, Justice et Paix )> auprtx
des aulorites civiles et des societes imluslrielles et conunerciales; ne pourrions-
nous pas obtenir au .sein de la CM one information Cl une concertation
analogues pour ntieux faire pression ensemble afn d'obtenir des ameliorations
dans Its diverses situations politiqucs et sociales?; une telle action est de nos
jours un aspect important de l'Evangelisa Lion.
Conine pron>is, is 22 h.. le P. McC:ullen cloture la seance. I.es cchan-
gcs seront continues dans Ics entrevues individuelles ou clans des rencontres
avec des groupcs de- ' isiteurs, et it reuu•rcie sous ceux qui ont contribue is
cette soiree, dont MM. Its Traducteurs.
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7. - Maisons d'Editions , Revues.
Au soir du 4 aout, a 21 It.. seance d'inbrntation. Sant presents crux
qui soot directement concernes et quelqucs autres dcrlegues . I )irigent les echan-
ties le Superieur General et les PP. Sylvcstre et Molinelli cclui-ci du CLV
(lu Leoniano). Un constat: regain d'interet pour a le vinccntien s. non srule-
ntent chcz Worts , tnais aussi chez les communautes qui se reclantent de S.V.
Et le P. Molinclli pose des questions: qu'en est-il du a vincentien » au niveau
des etudes, de lit difl'usion au grand public, des initiatives pour I'ann& du
quatriccntenaire? ()u onus en sonunes des echanges entre nos publications?.
d'un releve exact de nos maisons d'cditions?. du probleute des traductions?
Des reponses sont i utrnies par Ics PP. Mnlinclli (Rotor), Perez Flores
rt Sanchez Matto (Salatnanque), Corttizar (Madrid). Biernaski (Curitiba),
Dias (Rini, Morin et Renouard (I'oulouscl, Pnolc et Rvbolt (USA), I)rla-
go/a i)Philippinesl. Schnelle (Allemat;ne . (:closaski Pologne, ,Jose-Griot
Baylach (Curie;.
Un chacun presrntc un eventail des livres. revues, bulletins. materiel
auxiliaire pour missions, vocations, associations. etc. publics clans son secteur
et selon Irs divers publics auxquels on s'adresse. C'est une masse asscz intpo-
sante dell <rts. surtout. sentble-t-il. chcz nos maisons d'editions l,CIN, de
Rome. Cane de Salatn:uulue. Gr:ifica \'icentina de Curitiba et Editora Sao
Vicente de 11c!,, Horizonte). 11 serail uiseux de faire ici la liste de mutes ces
publications (lisle qu'il f'tudrait, d'aillcurs, completer aver d'autres apports).
Crux qui ont etc fournis nous Font dccouvrir toute une richesse; en bonne
part. et surtout celle qui dcpasse I'intcret local, elle ntcrite une nteilleure
diffusion: ntais, cela pose Ic problc`rrtc des trnluctions et. saris doute. une
communication plus etroile entre Irs directions de ces oeuvres de presse.
J.-O. B.
PRENSA DE LA ASAMBLEA
El P. Honorio L6pez (Prow. de Mexico) fue Ilaniado por el Consejo
General para cubrir lit information a nivel global. Canto para la A(;-74,
public6, en rspanol. a Cronicas (to- la Asamblea a (8 ntintcros de 20 it 25
p:iginas calla uuo): tuvo uu colaborador constante, el P._Jose Manuel Gonzalez
(Prov. Mex.. estudiantc (let Leoniano) . Con agil estilo periodistico brinda
t;rneralmentr una panoramica de las sesiones y (let ambiente dentro y fuera
del :Tula; de vez en cuando. a rondo de sintesis semanal a sobre un terra
detcrminado. proporcinna los datos fundamentalcs o la linen de los diversos
pronuncia inientos; no faltan rasgos do humor, algunos dibujos caricaturescos,
(-onto tantpoco entrevistas y reflexiones meditativas. Las a Cronicas » se ago-
taban rapidantente a pesar de Ios auntentos en la tirada.
Los \'isitadores dr regiones tram 6fonas encargaron al P. Buhigas (del
equip( do Iraductores) la edicion dr oleo iuforntativo. Se titulaba a INFAC-
IIl) u, Redactado en frames ofrece condcnsados noticieros y, sobre todo, sin-
us)s macizas del desarrollo de las deliberacionrs. En una perspectiva distinta
de Las a Cr6nicas )>, estr a Inftc-80 » (b n(unrros de 10 a 12 paginas) cnfi,ca
Ia progresiem de las ideas. de las mentalidades. No se descartan las anecdotas
Pero se cine ntas it unit rcflexi6n tcmatica. Grandes fotos ilustran los hechos
principales.
'Panto las to Cr6nu:ts » cones el a lnfag-80 a son fucntes indispensables
para los futuros historiadores do lit AG-80. Dan vida a lit forzosa aridez de
Las a Arta » oftcialcs redactadas en Latin , y las desarrollan en varies puntus.
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Algunos Visitadores y Diputados enviaron a a los suvos n (Prov. o Casa)
algunos otros a boletines» de tipo colts familiar y localista (v.g. los Visita-
dores tie Madagascar. de Turin. tie Philadelphia, o corno los PP. Rybolt,
Mullane.
Radio Vaticano inform6 en cuatro ocasiones (inauguraeibn, cleccicin (let
I'. General, audiencia con el Papa y clausura). El a Osservatore Romano o
public6 varios articulos (21-VI. 23 ), 28-VIII; asimismo a Avvcnire a (20-VI,
I7-V11); la mayoria de estos articulos son del P. Collucia (prov. de Napoles).
Al margen de la information oftcial a oficiosa circulh, en Ire la grille hi.rpdnior,
una a hojita mds a mows semnnal a. Como era redaclada por tin miembro de la CLAPl7
(P. Afarliniano Leon. diputado de la Protincia de Venez uela ). dicha a hojila » se
litulaha a CLAPVITO a. 1.'nas dos pdginns de chispeanles anecdota.s, cosas r Cttsos
de in AG, diehos r curiasidade.s, refranes, adicinanzas. obsnraciones r aoisos, todo
ello en lono fesliro can vu pi._ra de sal. Fueron duce rrtnnero, rebosanles de buen humor





Unos « Ilegan >> y otros a se van >. Entre a cllos >), los siguien-
tes: el Padre General , imos dial despurss de la AG-80, ya se
encuentra instalado en sits habitaciones (lei 3° piso (el 6° del
edificio) y que cl P. Richardson ha dejado para « hospedarse >,
dice et, en otra hahitacion del 2° piso. Los dos charlan largas
horas paseando, en cuanto se puedc ver; pues el tiempo y los
compromisos apremian. El 1. Richardson se ira pronto a una
gira de toma de contacto con la nueva fundaci6n en el Kenya
y regresara pocas semanas despurs para ultimar los preparativos
de esta lintdaci<in prevista para encro. El 1'. McCullcn se marcha
a Paris Para el 15 do agosto y, proseguira a Irlanda donde
tratara de (< descansar >>, coma hahfa aconsejado a los asambleistas,
en la clausura de la AG, que lo hiciesen o si les fuese posihle >>.
Para e1 le sera tin tanto dificil, puts los cohermanos
(y las Hijas de la Caridad) do Irlanda y de Gran Bretana cstan
empenados en a homenajear > a su antiguo Visitador. Todas las
casas de Padres y de Hermanas, en amhas naciones, tuvieron la
oportunidad de saludar al P. McC:ullen. El () de octubre esta
do vuelta a Roma. I)cl 19 al 2-1 (lei mismo mes participa, con
los demas miembros de la Curia, y con el P. Richardson, en
los cjercicios espirituales anuales realizados en la casa de retiros
de los PP. Pasionistas, en Roma (ccrca del Colisco y residencia
do la (Al en el siglo XViII). En novicmbre pasa varios digs
por semana en ]a casa provincial de las H. dl. C., en Roma;
dice que a va a la escuela > (i.e. para intensificar la practica
(lei idioma italiano). Con cl P. Richardson, cste expresamente
invitado, va a Paris (26-30-XI) para la clausura del ano ma-
riano. (ton fecha 27 clef mismo mes dirige, << a cada cohcrmano
en el mundo >> su primera circular i cf: este no de ViN(:EN-
CIA\A, pp. 305-306). Como se ve: estilo dirccto y familiar,
como una conversation de a to a tti >>, en pocas Iineas densas
de contenido vicenciano y su punta de humorismo. En diciembre
(dfas 5-8) va a Dublin: en la catedral de Armagh da la homilia
en la clausura del 1500 aniversario do las Aparicioncs a Sta.
Catalina. Como todos los recien llegados a la Curia a raiz de
las elecciones en la AG, el P. McCullen ha debido it u a recoger
sus cosas » y cumplir con o compromisos a adquiridos anterior-
mente. No por cllo picrde su constante sonrisa en medic, de las
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nucvas obligaciones quc le incumben. Y como es hombre at
que le gusta la comunicacion personal y directa y, ademas el
trahajo en equipo, hay tin continuo transvasar entre cl y los
secretariados do la Curia y, corno se pnede suponer, con los
otros secretariados de « la me du Bac >),
El Vicario General, P. Miguel Perez Flores, ha conien-
zado sus nucvas tareas do o segundo de a hordo >), con dina-
mismo y tranquilidad. Dado el caso, reemplaza at P. General y
los asuntos sigcien adelante. En noviembre (dfas 1-19) prcdica
dos tandas do ejercicios espirituales a los cohermanos de Puerto
Rico. El 30 do diciembre va a Espana para rota semana de
sesiones.
El P. Zico, reclegido Asistente General, ya conoce o el
patio >> por dentro. Ningun caml)io en (I, salvo a principios de
diciernbrc y cuando, el 23, Radio Vaticano, a las 12,15, hacc
ptiblicc^ csta rtoticia: ci P. Vicente Zico es nombrado arzobispo
coadjutor, con derecho a sucesion, del arzobispo de Belem do
ParA (Brasil). I)c inniediato, reunion en la olicina del P. Ge-
neral, abrazos y cornentarios. A toda prisa hay que hacer los
preparativos para la ordenacicin episcopal pues el mismo Papa
quicre realizarla, en San Pedro, el 6 do encro, Y los prepa-
rativos tambicn, para la ida at Brasil, cl 13 do enero. EA P.
Zico, pues, deja de ser Asistentc General y el P. McCullen
pone en marcha el mecanismo constitucional (art. 175,1) para
nombrar a tin Asistente sttbstitnto.
El P. Estanislao Wypych, el mss joven de los nuevos
Asistentes, no ha podido regresar a Polonia a u buscar sus cocas ».
Acepta, sonricnte, cstc contraticrnpo, y labors como nit vie_jo
u routier >>. El 15 de noviembre es nombrado Asistente de Ia
casa y, a partir del 25 del mismo mes. toma parte en reuniones
en el Salesianum, en representacion de la Curia. Algunas noches
cena tarde, pues sigue cursos de practica en el idiorna alemAn.
El P. Jean -Francois Gaziello, Asistente General y con el
especial encargo de « ver por nuestras misiones ad gentes o, se
hacc solicito no scilo para empaparse do los « dossiers n sino
sabre tndo para atender a los misioneros en visita a la Curia.
Debe it a Francia a predicar retiros a ]as Hermanas isigue ,Icndo.
en espera de tin sticesor, director de las 1111. dl. C., de la prov.
de AMarsella). En noviembre va al Lihano v a Siria (23-XI/
7-Xi I i. Es hombre decidido y afionta. en cl viaje, algunos
ricsgos.
Los « antiguos >> de Ia Curia sigucn en sus oficios, salvo que
el Procurador General ante la Santa Sedc, P. Sheldon , es nom-
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brado, el 15 de novicmbre. Superior local de la a Casa-Curia ».
El 5 de diciembre, celchramos tin fi ► neral por la madre (falle-
ci(la el 1-XII) clel P. Balestrero , Ecdnomo General.
Unos « nucvos >> han llcgado, unos o no tan nuevos >> Sc
que(lan y otros, « Huston cumplidao, Sc van. Entrc cstos tiltimos,
los siguiclites:
El P. Richardson , como prometio en la AG, se queda en
la Curia, a convcrsanclo >> con su sucesor. Con naturalidad y
sencillez sigue participando en todos los << actos de comunidad >).
En su hahitacion, escribe. Ice, hace paquetes, segtin (lice cl.
Ha pedido incorporarse a la Provincia Central (San Louis) do
USA ya que csta Provincia toma it cargo la nueva finulaci6n
en el Kenya v a donde ha querido it-. Esta Provincia quicrc
despedir al nucvo equipo misioncro. Es asi como el P. Richardson
va a los USA el 5 de diciembre y regresa el 23 con el P. Patrick
O'Brien y el Hno. Paul Joseph. Los tres, el 26 de diciembre,
se marchan al Kenya (7 horas de vuelo directo pasta Nairobi).
Por la manana de estc dia el P. Richardson nos dio una solida
y emocionante homilia; en la despedida que le brindo la comu-
nidad do la Curia, el P. Mc(:ullen dcstaco cl a hecho testimonial
y ejemplarizador o de esta ida u a mision ad gentes >). En cfecto,
casi al ctimplir los 72 atos de edad, cl P. Richardson, terminaclo
su mandato de Superior General, deja « todo tin mundo o para
it a formar saccrdotcs en « otro mundo ». el << mundo do tribus
ncimadas >>. Ya sabiamos de su energia y gencrosidad, pcro
resulta singularmente o signo de los tiempos » para toda la C\I
esta empresa misionera.
El P. Rafael Sainz , ex-Vicario General, se Inc a Espana
a fines de agosto. \Iiis tarde pidi6 incorporarse a su provincia
de origen natural, la (le Zaragoza, donde le esperaba cl superio-
rato del estudiantado en Las Arenas. Y aquf nos quedamos con
cl agradecido recuerdo de << Rafael >>. El P. Richar(Ison, en una
cntrevista (cf. VINCENTIANA, 3180, pp. 156, 168, 176) y el
P. \lcCtillen en su alocution de clausura de la AG (cf. este
n' do VINCENTIANA, p. 329) ya han dicho to que la C\I
dcbe al 1'. Sainz. El cronista de la Curia no puedc menos que
constatar: « Rafael a sc dcscmpen6 con abnegacion, competencia.
Prescindicndo de otras conocidas facetas, manejui, con sutileza
filosofica v practicisnu> navarro, situacioncs nada conioitablcs;
en estas hacia soplar el espiritu vicenciano: sit cariicter cxpansivo,
salpicado de an6dotas estimulantes, irracliaba alegria en el solaz
y confianza en cl cotidiano trajinar.
El P. Florian Kapusciak , ex-Asistente General, se fuc a
Alcmania. Alli csta en el « alto comando » de la instituci6n
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a Ayuda a la Iglesia necesitada ». Sigue, pucs, como anterior-
mente lo hacia en los ultimos scis anos, avudando, entre otras
cosas, a ]as misictes, pero, ahora, a otro nivel. En la AG se Ic
cxpreso la gratitud de la C\i, particularmentc en cstc aspecto.
Todos guardarnos la imagen robusta de este polaco de corazon
ancho y profcuuio como cl occano. Aqui demostraba un sereno
afan aun para los miss humildes mencstcres do la casa. Sabia
mezclar la seriedad con finas ironias al iniciar conversaciones de
hondura: era su manera de a lanzar pcientes » entre orillas
distantes o brumosas. Y, en la capilla, ya no rcsucna sit voz
a a la ,Juan Pablo I l a, pues « Florian a dirigia nucstros cantos.
El P. Andre Sylvestre , ex-Asistentc General, regres() al
sur de Francia. Alli se dedica a la prontocion vicenciana y misio-
nera, pues, sin aircarlo, es un excelente especialista de S. Vicente
y petspicaz pastoralista. Muchos se han beneficiado de su in-
cansable disponibilidad. corazon Ileno do bondad. inteligencia
vivaz y tenacidad meticulosa, a Sylvestre n file on s(''lido puntal
en cl andarniaje comunitario. Una mezcla de sabiduria oriental
con activismo pragmatico, alguicn dijo una vez. Pucde ser. Till
vez aprendici mucho de las abejas gcce cuidaba en numerosas
colmenas, aqui y en otros lugares: los beneficios que conseguia
con la yenta de la miel. lox entregaba para las inisiones. Como
las abejas laboraba sin cesar y, como ellas, iba y venia, apor-
tando remozados acopios de ideas. dc experiencias ; al comuni-
carlas, se abrian insospechados horizontes y lo vicenciano co-
brada mayor actualidad.
El P. Cecil Parres regreso a Norteamerica a su Prov.
(USA-Central); reanuclci su cnscfianza de Derecho Canrnico.
Habia vcnido a Roma. en 1978; representaba a las Sociedades
de Vida (.omun cn la (,omision respectiva para cl nuevo Derecho
Canonico. La tarea terminci en mayo. La rcvista a lnfiirma-
tiones a da, de vcz en cuando, las actas de las sesiones. Al travcs
de ellas se puede entrever algo del trabajo del P. Parres. Porque
e1 es callado y contesta con sonrisas. I:n la AG nos di() una
sintcsis del a status quacstionis a: la (;\I, las Sociedades de Vida
Comun y los ultimos csquemas canonicos en cI futuro Derecho.
Callado y eficientc, cl P. Parrcs prestaba, ademas, su voz de




ALLA MISSIONE TRA I NOMAD! DEL KENYA
P. ,James Richardson, ex Supcriorc Generale delta C.M.,
dal 10 gcnnaio 1981, c missionario o ad gentcs ».
di Rolando Siveri, rm
Il cinquc fehbraio prossimo compiry 72 anni, non a Roma,
dove per dodici lunghi anni ha diretto con impareggiabile de-
dizione c pcrizia la comunita dei missionari di San Vincenzo,
ma a Maralal, Kenya settentrionale, clove finalmente potra
esercitare la sua vocazione missionaria « ad gentes », dopo aver
ricoperto i posti di maggior responsabilita nella Congregazione.
La prima notizia the P. Richardson sarebbe partito per la
missione trapelo durante l' lssernblca Generale dello scot-so anno,
suscitando to stuporc c l'ammirazione di tutti, ma, bisogna
confessarlo, anchc una ccrta pcrplessita per la sua non piu verdc
eta! Solo chi non ha conosciuto da vicino P. Richardson pith
meravigliarsi delta sua decisions. Solo chi non ha sperimentato
la sua forza di volonty, la sua instancabilc attivita in curia c
all'estero, in viaggi estenuanti cta tin continente all'altro; solo
chi non conosce la sua fedc diira e profonda, c it suo amore
per it sacrificio personate, solo chi non ha conosciuto la sua pa-
zienza nell'ascoltare anche it visitatore piu importuno, pots
meravigliarsi the P. Richardson vada a godersi la sua meritata
pensionc in fondo all'Afi•ica! Tutto d'un pezzo, una vecchia
quercia the sfida la fragility delta natura, fede ed entusiasmo
uegli idcali piii ardui: qucsto i it ritratto the scaturisce dal
breve incontro chc abbiamo avuto con 1'. Richardson poche ore
prima delta partenza, in ima cameretta delta Curia Generalizia.
Padre, qual'e it luogo e to scopo delta sua missione?
insien:e a 1'. Patrick 0' Brien e a fratel Paul Joseph andro net
Kenya settentrionale, a Afaralal, per iniziare it Semirrario Maggiore cot
primi cinque giorani, usriti dal Afinore. It vesroro Mons. Cavallera,
delta Consolata, ha affidato quest 'opera ally rostra comunita; un'opera
tutta nrissionaria, in Iona desertica popolata da tribu nomadi, poverissime.
Con 1'. 0' Brien abbiamo gia visitato it poslo per due settimane, entrando
nei villaggi e visitando le capanne, su un altopiano the sale ai 2.000 mt
d'altitudine. La genie vine di pastorizia. 11 Semirrario fara parte di un
grande comptesso con seminario minore, scuola per catechisli, casa e
chiesa parrocchiale, scuola per ragazze sotto la direzione delle suore
italiane delta Consolata.
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Padre, una domanda indiscreta:
non si sente stanco dopo dodici anni di curia generalizia?
Oh no! Non mi sono stmuato nemmeno quando ho viaggiato per due
settimane nel deserlo afiricano, do un'oasi all'altra.
Permetta Padre : ha sempre avuto quest 'ideale missio-
nario?
Si, sempre; durante it min seminario shiest tre volte di andare in
Cina, ma non ho mai potuto. Negli ultimi anni ho visto questa possibilita;
not siamo nati per la m issione. 1I Signore ha un mistero di « provvidenza »
per ciascuno.
Ha qualche rimpianto?
Qual'e it suo ricordo piu Caro nell 'ufficio di Superiore
generate?
Le dird the non ho nessun rimpianlo net laseiare Roma o le comodita
dell'occidente. Il mio ricordo piu taro? Ho distrulto lull o, non potrei
dire. Tanti ricordi belli: visilare le missioni; it coraggio dei confratelli
the sono all'est; confratelli the eserrclano it faro ideate nella vita concreta,
e cost pure le Figlie delta Carit(i. 7utto questo mi ha data tanta gioia.
Nei confronti della nostra comunita , Lei a ottimista?
Pensa the siamo usciti dal tunnel della crisi?
.Von potrei dare an giudizio generico, dipende dalle situazioni perchi
ovunque ci sono luci ed ombre. Ho visto ,{,'randi contrasts e difjicolla in
certi paesi, e hello slesso tempo realizzazioni concrete, norm parole, in
tanti altri . Penso the siamo uscili dalla crisi e stiamo prendendo la
strada giusta. Sono senz'altro ottimista.
Padre, ha qualcosa da dire a not mentre ci lascia?
L'orrei dire the come stimo tanto Parigi per i confratelli the Jan no
it possibile per realizzare to spirito di S. 1'incenzo, cosi stimo ed amo
Roma , non solo perche a Roma , ma perche a madre delta nostra comu-
nita the a in America. Lei conosce la scoria di Felice De Andreis e di
G. Rosati, the han tavorato con grande coraggio per fondare la missione,
ed a loro merito se la comunith ha an ,{.rande cameo di apostolato laggiu.
Ora lascio tutto, non Porto niente con me , parto libero con una piccola
raligia . Ho imparato!
Tre ore dopo P. Richardson era in volo coi suoi duc compagni.
11 suo indirizzo e:
PADRE J AM ES RICHARDSON C.M.
Good Shepherd Seminary, Post Office Box 90
.tIAR.l LA1, Kenya)
(u Bollt. Vinc. )), Roma, n. I, an. 42, pp. 3-5)
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ASSE.1113LEE DE LA CL:1PVI (IV)
Elie a eu lieu a Rome (maison (< Maria Immacolata >>, via
Ezio) les 12-14 juin 1980. Trois journees hien remplies: seances
generales oil reunions de groupcs dc 8,30 h. it 12,15, qui com-
mcncaient par la liturgic tbreviaire ) et se terminaient par la
concelebration eucharistique; 1'apres-midi, de 15,30 h. A 19 h.
et la recitation des Vepres. Lc dernier jour. a 16 h., messe a
1'eglise « Sant'Andrea delle Frattc >>, it I'atitcl de ]'apparition de
la Vierge a Alphonse Ratisbonne pour s'unir au 150e anniver-
saire des apparitions it Ste. Catherine Laboure.
L'assemblec poursuivait dcux buts: tin bloc ( affaires con-
cernant la (:lapvi) et tin bloc (autour de I'AG). Lc premier
bloc comprenait: rapport du Secretaire, revision du projet des
statists, activites a prevoir pour les trois prochaines annees,
elections. Le second bloc: attentes du Superieur General expri-
mecs a I'assemhlec de Mexico, (.tulle des articles fimdamentaux
du Documentum Laboris, portraits robots de candidats , relations
avec les autres groupcs.
Les travaux sc deroulcrent activement en suivant le pro-
gramme. Le rapport, fort circonstancic, du Secretaire donna lieu
a no echange instructif; la revision du projet des statists fist
renvoyec a tine (late ultcrictirc; on etablit la liste des prochaines
activites et les elections donncrent le resultat suivant: President,
lc P. Lorenzo Biernaski, Visiteur de Curitiba; Vice-President, le
P. Abel N ieto , Visiteur de Colombic et Secretaire, Ic P. Alvaro
Qucvedo (prov. de Colomhic oii reste le secretariat). En ce qui
concerne l'_ G, it y cut tine misc en commun des etudes faites
par les groupcs sur no certain nombrc d'articles du Documentum
Laboris en soulignant l'apport des assemblees provinciales de la
region « Clapvi »; on rctraS.a certains portraits robots pour les
elections all scin do I'AG. Au depart le P. Antonio Elduayen,
Visitcur du Perou et invite, an titre do la Clapvi, par le groupe
anglophone a la reunion de Londres, debut juin, communica ses
impressions stir cettc reunion . En cloturant ses t ravaux, I'assem-
blee reedit tin hommage partictilier all Secretaire sortant, le
P. Luis Genaro Rojas; en efret, pendant ncuf ails, it a etc tin
secretaire diligent , competent et totalement an service de la
Clapvi; on ne risque pas de se tromper en disant que si la Clapvi
a grandi, s'est fortifiee et si elle a etc line aide precicuse pour
ses Provinces, c'est hien all P. Rojas qu'on le doit all premier
chef, de I'avcu des Visiteurs cux-rnemes.
L'assemblec (tine t•entaine do membres) comprenait scule-
ment d'abord les Visiteurs; mais ceux-ci deciderent que les
deputes de leurs Provinces a l'AG, deja presents a Rome, pou-
vaicnt y participer aussi avec droit de vote. Participcrent aussi
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a des seances Ic Supericur General , le Vicaire General et ('Assis-
tant General , P. Zico; Ieurs interventions eclairi•rent certains
points et furcnt tin encouragement pour toes les presents. Somme
toute , en plus des ses buts specifiques , cette asscrnblec fut tin
rodage pour I 'AG qui commenta deux jours apres.
ECHOS DE .1LIRl.-ILF
- Au soir du 18 juillet, les membres de I'AG- 80 s'unissaicnt
aux Confreres et Socurs de Rome et a des representations des
mouvements vincenticns et des jcunesses mariales pour tine Li-
turgie particuliere. A 1'eglise du Leoniano, le P. Calcagno,
Visiteur de Turin, presida la VeillCe qui rnarquait le 150e an-
niversaire de l'une des Apparitions de la Ste. Vierge a Ste.
Catherine Laboure. La solide et devote homelic du P. Calcagno.
les chants puissants ct suaves (aux voix masculines succedaicnt
parfois les voix des « seminaristes >> des l illes de la Charitel, la
presence du nouveau Superieur General dui donna sa premiere
benediction a cette nombreuse comnntnaute, et surtout, la grati-
tute a Marie pour le don de sit \lcdaille, tout contribua a tine
commemoraison exceptionnelle de piece.
Aux Philippines, a Manila, le 7 septernbre, it eu lieu
('inauguration dun grand Sanctuaire cledie it la Vierge de la
Nledaille Miraculcusc. Au cours dune imposante ceremonic, le
Cardinal Sin benit la nouvelle construction. Elle est due, en
bonne part, a l'activite apostoliquc des Co tfi•eres, epaules par
nos Socurs et les membres de ('.Association \fariale. La revue
u Mary's Army >>, de juillet-septembre 1980, fournit tin repor-
tage litteraire ct de nombrcuses photos do l'evenement. On
comprend la joie de son directcur, Ic P. 'reodoro iMarquina, en
son article d'introduction o to realize it dream n. Evidemment,
cet immense temple, souvenir de l'annec du I5Oe annive ►sairc,
est I'aboutissant d'un travail obscur en profondcur ct centre
pcrcutant d'unc devotion visant a tin apostolat marial renouvele.
A Paris, les 19 et 20 juillet et Ic 27 novembre, out ete
des journecs hors serie a la Chapelle do la rue du Bar. Ici on
reproduit quelques extraits dune causerie, la premiere, du P.
McC:ullen tout recemment elu Superieur General, et clui s'adres-
sait aux Socurs le 20 juillet: a it n'y a pas tin lieu au monde
on j'aurais voulu Cue hicr plus qu'ici it Paris, rue du Bac. Venir
ici a toujours ete pour moi une visite a ce que je considere,
depuis que je suis a la Communaute, co ►nme le sanctuaire dedie
it Notre-Dame, que je prefere... Hier. tin pet avant trois hcures,
nous avons prie tous Ics trois (P. McCullen, P. Richardson, P.
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Lloret) daps le sanctuaire de la chapelle. je voudrais vous dire
quelque chose que vous n'avez peat-etrc jamais entendu concer-
nant la signification de cc sanctuaire pour notre Province d'Ir-
lande. Notre Province fut fondcc en 11133... Voici son origine:
quatre on cinq etudiants du grand scminairc de Maynooth se
sort reunis et se sort mis a parlcr du bcsoin de pri Cher des
missions en Irlande. Its furent ordonnes en 1833 et, pea apres,
s'adresserent a I'archeveque de Dublin. Celui-ci leur dit : << Pour-
quoi ne pas vous joindre it une Congregation qui s'occupe de
prechcr des retraites et de missions? )>. Ainsi fircnt-ils. Mais ce
qui est interessant, c'est que, presque au moment on Notre-
Dame promettait tine augmentation de vocations a la double
famille de St. Vincent (1830), ccs quatre ou cinq hommes, sans
lc savoir, commcncaient a envisager les debuts de cc' qui est
aujourd'hui la Province d'Irlaudc. Vous comprenez tout cc
que le chapclle dc Ia rue du Bac signitic pour moi ».
- A Santo Domingo Province de Puerto Rico) I'annee
mariale a lavorisc l'inauguration, le Icr. aoirt, du Seminaire
Interne de Ia C.M. La Province (lit Venezuela y a envoye aussi
ses scminaristes. L'oeuvre est soutenue, materiellement et quart
au personnel, par Ies deux Provinces.
STUDIA
SUPERIEURS G1:IERAUI
N. N O \1
I VINCENT DE PAOI.
2 R L•NF ALMERAs
3 EOME Joi.I.v
4 'NICOLAS PI ERRON
5 I' R.&V oiS W A7EI.
6 JEAN BONNET
7 JEAN COI rY-
8 Louis DL BRAS
9 ANTOINE JACQUIER
10 J EAN F@1.ta CAYIA
I I PIERRE J . DL WAILLY
12 DOMINIQUE SAI.IIORONE.
13 JEAN- BAPTitiri. loco







21 JAMil \\. RICA\RI,SON
22 RIc11\RIl \Ic (.I-1 IE.N
NAISSANCF. ELECTION
dale I date dge
24- 4-1581 17- 4-1625 44
5- 2-1613 17- 1-1661 48
24-10-1622 5- 1-1673 50
9- 5-1635 7- 8-1697 62
?-1651 11- 8-1703 52
29- 3-1664 10- 5-1711 47
18- 2-1667 II- 3-1736 69
10- 8-1678 II- 2-1747 69
1-11-1706 24- 2-1762 55
19- 2-1734 2- 6-1788 54
25- 1-1759 16- 1-1827 68
3- 9-1757 18- 5-1829 72
4- 1-1790 20- 8-1835 .10
10- 8-1801 4- 8-1843 42
15- 8-1809 II- 9-1874 65
29- 8-1832 4- 9 - 1878 46
12- 6-1855 31- 7-1914 59
I- 3-1856 30- 9-1919 64
15-12-1870 29 - 7-1933 63
7- 5-1895 5- 7-1947 52
5- 2-1909 1 -10-1968 60


















































NOTES AU TABLEAU PRECEDENT Superieurs Generaur)
1. - a date de ]'election rt: pour St. Vincent on s'en bent a la (late de
la fondation de la (:.\l.: pour M. De \Vailly. c'eat la date de Ia nomination
faite par le ]'ape (fait unique dons I'histoire de la C.M.I: on autre fitit unique
a cc jour, le 1'. Richardson fut rcclu le 7-IX-1971.
2. - a age au jour de ('election a: it s'agit d'annres rcvolues ( 10 cast
oit it y a, en plus. un segment tie plusieurs tools (on scmaines) infcrieur a
un setnestre ; on biers, it s'agit ('annt4•, nn rcvolurs (I I cas) 06 it y manque
un segment de plusieurs utois iou scmaines) inf6rieur a un sentcstre; pour
le cas de NI. \Vatel, ('age Bans I'annee puisqu'on ignore la date (jour et
ntoisi de sa naissance.
3. - < cause de cessation a: a -, )) - dccis ctant en charge; a 1) a _
dentission: «'1'\1 » = fin du temps de mandat.
a. - iI sc trouve que 15 Superieurs Gcneraux soot dccedes etant en
charge; .,'I lrur euort ils avaient Irs ages suivants: St. Vincent (79 a.. 5 nt..
3 j.); M. Aitncras (59 a.. 7 m., 7j.); M. Jolly (74 it., 5 in.. 2 j.); NI. Watel
(59 a.:: M. Bonnet 1,71 a.. 5 in., 5 j.^: M. Couty (71 a.. 5 m.. 17 j.); M.
De Bras (83 it.. et II j.): M. Jacquier (8I it.. ct 5 j.) : Ni. Cayla (65 a..
II in., 7 j.): NI. Dr Wailly (69 it., 8 m., 29 j.); NI. Etienne (72 a., 7 nt..
2 j.); M. Bore (68 a., 8 in.. 17 j.); M. Villettr (61 a.. 4 in., 26 j.); Ni.
Verdier (82 a.. I I in.. 25 j.,: ct M. Souvay (69 it. et 3 j.l.
b. - it se trouve que 5 Supericuts (;cne(raux ont prescntc (cur dcntission
rt crlle-ci it etc accepter (I par une ;\sse,nbIce (;cneralc et M. \ozo par le
Pape : les motifs de (cur dcntission et Irs ages au moment de I'acceptantin de
(cur dc°mission soot: M. Picrron (infirmites, 68 :t.. 3 in., decode le 27-VIll-
I703, 19 j. apses la (emission); 111. Salhorgnr (infirntitcs, 77 a., I I in.. 14 j.,
decede le 25-V-1836, 8 in. apses la dcntission); M. Nozo (diflicultes internes,
46 it.. 6 in.. 29 j.. d(((eck lc 24-VI-1868. 26 a. apr@s la dCtnission): NI. Fiat
(infirmites, 81 a.. 11 in., decode le I-XI-1915, un a.. un in. et 3 j. aprcLs
la dentission); M. Slattery (vu son age, et son ntandat it vie, dcman(la I'avis
de I'A(;). 73 a.. 4 in.. 24 j.; actuellernent poursuit son ntinist@re sacerdotal
a Philadelphic (USA).
c. 11 se trouve un Superieur General qui, conformement a de nou-
vclles dispositions constitutionnelles, est parvenu, et apres une reelection, au
terme extreme d'un possible ntandat de 12 annecs; c'est le 1'. Richardson
(a cc terme it avail 71 a.. 5 in. et 6 j.;: actuellrmrnt professeur au Grand
Sctminaire de Maralal (Kenya).
N. B.: it se trouve 4 Supcricurs Gencraux qui ont presents leur dcmis-
sion. mais cells-ci Irur a ete( refusee par I':\ssrntblee: St. Vincent (I6(2i,
NI. Aleneras 1668, M. Dr Bras (1759„ M. Fiat (1902, 1908, deux ft-is.
et la troisiente . in 1914, it ete acceptee).
4. - Micro-donnees statistiques
a. - ages au jour de ('election: par tranches d'$ge, on :u plus de
70 a.. un: 65-t,9 a.. 4; 60-64 it.. 3: it., 3: 50-54 a.. 4: 45-49 a.. 4:
40-44 a.. 3.
b. - pourcentages de voix: le plus eleve correspond it M. Jacquier
avant obtenu le 91,17"" des suirrages; le plus bas correspond a M. \ozo
(53,57";,): jusqu'aux Constitutions de 1954. it suffisait d'avoir la majorite
absolue, et it partir de 1954, it est requis d'obteuir les 2/3 des voix.
c. - Ics cinq Supcrieurs Generaux clus ayant un age plus avance:
M.M. Salhorgne (72i, Couty (69). De Bras (69). Dc Wailly (68: rt Bore (65).
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Crux qui avaient un age plus jeune : MM. Now (40). Etienne (42). Fiat
(46), Bonnet (47) et Almeras (48).
d. -- les cinq Superieurs Generaux avant etc le plus longtemps en
poste: MM. Fiat (35 a., 10 in., 25 j.), St. Vincent (35 a., 5 in.. 10 j.).
Etienne (30 a.. 7 in.. 8 j .). _ Jacquirr (25 a.. 8 nt.. 13 j.) ct Bonnet (24 a..
3 nt.. 24 j.) ; le suit, de pres M. Jolly (24 a.. 2 in.. 21 j.). Les cinq qui ont
eu le Superiorat Ic plus court: M.M. De Wailly (un it.. 9 ni.. 7 j.'''. Villettr
(2 it., 3 in.. 7 j.). Bore (3 a.. 7 in.. 22 j.), Pierrun (6 a. et un j.). Salhorgne
(6 a. rt 3 in.): les suivent de pres. Souvay (6 it.. 4 in.. 19 j.) et Non, h
a., II nt., 13 j.j.
e. - au moment de leur election, ils rtaient: Vicaires (;rnertux ;\I\1.
Almeras, Jolly, Bonnet. (:duty, Jaquier, Salhorgne, Fiat et Verdier), Assistants
Generaux (Cayla. Souvav et Slattery Secreutirr rt Procurrur General I Etien-
ne;. Secretaire General (Bore), Procureur General (Villette). Visiteurs ('Piet-run,
Watel, Nozo, Richardson ct \IcCullen Superieurs d'unr ncaiso) ( De Bras
et De Wailly).
5. - Un a optandum est o: contme j'(!n faisais la remarque pour ;'His-
toire Generale de la C.M. et pour ('Histoire des Assenthlees Generales (cf.
VINCEN I IANA, 3x80, p. 191), it n'cxiste pas une Histoire des Superieurs
(;eneraux. Se trouvera-t-il. parmi nos historiens , quelqu'un pour rediger et
publier ('Histoire Generale des Superieurs Generaux de la CAL? Les ntatr-
riaux a pied d'oeuvre nc ntanquent pas: des biographies ont etc ptlblirrs
concernant certains Superieurs Generaux; on pen partout , tout an long de lit
bibliographic de la C.M. ICirculaires. Annales. etc.). on pout glaner les princi-
pales donnees: et Irs archives, a des niveaux divers, sons une mine pour Is
chercheurs. etc. 11 cst Clair qu'on souhaite one « Histoire des Superieurs
Generaux de la U.M. a, au-deli des biographies de circonstance uu d'Mification:
car crt a optandum est a porte, bien sur, autour dune Histoire (I'ensenible.
avec tous les elements essentiels , sur a les hommes et ;cur mrntalitc>>.
6. - Une galerie de visages >, et quelques ec signatures u
Ce Inc sentble rite de quelque utilite, et comme complainant au tableau
precedent, reproduire Its a visages >1 lies Superieurs Generaux. II en exists
plusirurs galeries (cf.. par exempla. celles de la a AEaison-Mgrs )) a Paris. du
a Leoniano a a Rome, de la Maison Provincials de Barcrlone, etc.). Bien des
confreres gardent encot'c. jr pease. ;'image distrihure lors du a jubile a du
1'. \'erdier et qui oflre une a couronne de ces visages a. Pour des raisons
pratiques j'ai opts pour la reproduction des a portraits a parus daps la Collec-
tion des Circulaires, dans Irs a Annales », etc.; des photos directes pour Ies
dernicres annccs.
Pour St. Vincent, et les Superieurs Generaux a partir de M. Salhorgne,
on rcproduit Ies a signatures a. I)es raisons techniques. et d'autres, ne m'ont
pas pennis d'offrir la serie complete avec Irs details rechcrches (signature
comme Supericur General). Ici. aussi, on tie (hit que signaler des a pistes a.
de nt@me que j'ai essays de faire en dressant le tableau ct en donnant quelques
notes cotnpletnentaires an sujet de nos Superieurs Generaux et a ('occasion du
commencement d'un nouveau Gencralat. Aurons-noes un jour une a Iistoire
des Superieurs Generaux de la C.M. a? Nos historiens oat a du pain sur la
planche »!
Jose-Oriol B(gluch C.AJ.
P. S.: a Corrigenda a: au debut de la p. 189 de VINC 3,80. replacer trois
lignes:
151, Sexennale Souvay Paris 1939 A 39 Non a AG
( St. Lay,.) 2(i-VI l' - Elect. Asst.
r. Sevres 30-V11
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BROTHER SEAN O 'DELL, C.M.
Among the printed slogans displayed on the walls of the Dc Paul Press
in Phibsboro was - WHEN I GO, THIS PLACE COMES TO AN END.
Brother Sean is gone - gone to his rest in the hope of rising again; and
the De Paul Press has come to an end. No one in the Province has the skill
or the time to continue the service which Sean provided for the Double fam-
ily of St Vincent This was brought home in a dramatic way two weeks
after Brother Sean's funeral when Father McCullen was elected General.
What a 'scoop' that would have been for the editor of The Bulletin. The elec-
tion of a pope or even a Iaoiseach would only have been an aperitif to the
meal Sean would have made of the next issue of The Bulletin.
The town of l.istowel. Co Kerry is famous for its writers and story-tellers,
and Scan was proud cif his brithplace. But it nearly became infamous back
in the forties when young Sean O'Dell was a junior officer in the F.C.A.
(Local Defence Forcer and at the at same time an active member of a poli-
tical party. He did not always see eye to eve with his Commanding Officer
whose greatest fault was that he was of a different political persuasion.
Scan once availed of the absence of his C.O. to raise the National Flag
contrary to standing orders but in line with his own political viewpoint. The
C.O. was so incensed that he ordered Sean to be courtmartialled. Stretching
his own political muscle which was not inconsiderable. Sean dared the C.
0. to go ahead. The latter wisely. if very reluctantly, hacked down. This
was the period of the first Coalition Government. Many years later. Scan,
now a \'incentian brother, and his former C.O. shared a laugh at the me-
mory.
It was during this period that Sean was earning his living working for
the Kerryman newspaper. He learned the printer's trade and became a fully
trained compositor. Prior to this he was earning 5 shillings an hour as a
freelance gardener in the Tercnurc-Rathmines area of Dublin. Both these
skills were later put at the service of the community at St ,Joseph 's, Black-
rock. There was nothing Sean liked more by way of a break from the printing
press than a day in the open, snowing lawns, trimming hedges and tidying
the grounds - or if it was wet, using his carpenter's tools to fashion shelves
and presses for his workshop.
When the curse of emigration touched the O'Dell family. Scan with
his brothers, Eamon and Christy, found work at the Luton Rubber Factory
in England, and made the acquaintance of the Spanish Vincentians in charge
of the nearby parish of Dunstable.
Soon Sean was the priests' right-hand man and leader of the local
Boys' Scout Troop, whom he brought on camping holidays to Ireland in
subsequent years. He often recalled the warns memories of his association
in those days with the confreres in Dunstable and Potters Bar, and he kept
up a correspondence with many of them right up to the time of his death.
He had in fact a vast fan-mail with confreres and Daughters of Charity in
many corners of the world, and it was front this source that he culled much
of the material that went into the making of the Bulletin.
It was at Potters Bar (Province of Madrid) that Sean entered the Little
Company in 1954. He spent some time in the novitiate in Spain and then
transferred to the Irish Province where he made his Final Vows in 1960 at
St ,Joseph's, Blackrock. This was to be his home for the next 20 years and
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he became, with his mop of white hair, his stooped shoulders and his faith-
ful dog at his heels, a familiar figure in the little seaside town of Blackrock.
Fie had a salute for everyone he met, he was a frequent caller on shop-
keepers and the Garda station where he picked up local gossip or discussed
current affairs . He was often to be found manning the desk of the Blackrock
Community Information Service.
The confri•res have calculated that at one time or another, Sean, to
the best of their knowledge, was it member of at least ten societies or organ-
isations. One such was the Irish/Spanish Society. Casually onde day lie
dropped the remark that he would like to invite the Spanish Ambassador
to lunch in St Joseph's. Just as casually, the Superior said, 'sure, sure'. Pic-
ture his dismay some months later, when he received a message that His
Excellency would be delighted to accept the invitation to lunch on St Pat-
rick's Day the next day' Panic stations. More panic when it was dis-
covered that the only wine in the cellar came from Portugal. A visit to the
local wine shop led to the following exchange:
"Can you give inc a nice but not too expensive Spanish wine?"
"No prohlein."
"Are you sure this is O.K. because we have the Spanish Ambassador
coming to lunch?"
"God almighty, give that back quick." And a more expensive wine
was passed over the counter at the cheaper price. The distinguished guest
was delighted that the community were such connoisseurs, and the original
villain of the story preened his feathers for many a day.
Like Nathanael, Brother Sean was a simple man. "in whom there was
no guile" - well, not lur it Kerryntan! lie made little secret of his likes
and dislikes. The fortunes of his favourite politicians were reflected in his
own moods, and his initial reaction to Vatican II was ^( Give me that Old
Time religion a). All his days in community, hr faithfully paid a visit to
the Blessed Sacrament. prayed his Rosary. and read the passages in the New
't'estament and the Imitation of Christ as he had been taught to do in the
novitiate.
Sean had something in common with another gospel character; like
Nicodeinus he was it night owl. Not for hits it 9 to 5 job at the Heidelberg
printing press that he cared for with the tenderness of a nurse as ouch as
with the skill of a mechanic. \Vhrn the "paper" was finally put to bed.
Sean had letters to write, accounts to make up or an interesting book to
read.
The story of Our Lady' s 't'umbler cones to mind thinking of Brother
Sean . Not that lie was any acrobat, but morning. noon and night he offered
to God and his Blessed Mother his conipanitors' skills and his talent for
communication within the Little Company.
An old Irish prayer ends with the wish - 'May you be in heaven half
an hour before the devil knows you are dead'. Brother Scan was inside the
gates of heaven before even he himself knew he was (hying.
"Whether we live or whether we the, we are the Lords". Blessed be
God forever.
D. O'Hegariv
(a Colloquy », n. 3, pp. 135-87)
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RICORDO « A CALDO » DI P. RAVANETTI
di Giuseppe Giornelli cm
L'epilogo di una vita generosa
Era piombato a Roma do .1facerata sofferente di cuore. per prorredere ala ciste-
mazione delta madre noaantenrte. ed i stramazzato at suo/n, stroncato da on infarta,
quasi ai piedi del letto delta madre. In questo epilogs drammatico c'i tut to P. Ra-
canetti : on generoso . un uomo the si trascurara, si dime,:!icara. e si perdera negli alfri.
Nel riecocare P. Racanetti credo the nescuno iia tentato di ralutarne l'intelligen-
za. it grado di preparazione teologica e umanistica, i successi colti nei sisal vari campt
di apostolato, (unto prevaleva nei suni riguardi it giudizin .sulfa sua frgura morale,
ri.spetto a ogni alts calutazione di caratlere pia specioso, ma piir marginate . Come in
una famiglia, dove it person si amano non per quells the sanno o the calgono, ma per
quello the sono.
Tutti gli volevano bene: per tutti era I'amico the non rifiutava mai un
favore r poi si ritiraca nell'ombra delta sua discrezione perchi non roleca intporsi nem-
meno cut piano dell'anricizia. Se i difetti riconosciuli nella trasparenza di un'anima
the non cerca mai di rnascherarli, sono ancora difetti. P. Racanetli artist quello di una
sensibilitd esuberante, ai limiti delta morbositd, the to faceca eibrare, sgfrire e anche
piangere. Di qui quella .sua predisposizione ai carleggi spirituali e ai colloqui edulco-
ranti c/re metlevano in sospetto i Superiori. Ala questo rijlusso di pa.ssiont to riversar'a
poi nella preghiera alla quale dedicava lunghe ore, immergendosi, ginocchioni e a occhi
chiusi, nelle sue solitarie contemplazioni. Placatasi con gli anni to straripartte sensibi-
lild, era cresciuto l'ardore delta preghiera the faceva in ginocchio sul nudo pacimerdo.
con grande arnmirazione delta uria anima e una fastidiosa sensazione di scricchiolio
tulle mie ginocchia.
La Comunitd 1'ha motto amato; qualche cotta l 'ha anche umiliato perch! !'amore
sulfa terra, quando non 1 coneenzionale, a Tolle fa quest! brulti scherzi: ma appunto
perchi sono scherzi durano poco.
Prete a qualunque costo
Era entrato net Seminario di Piacenza do bambino. Era motto piccolo di sta-
tura e non cresceca; non aceoa di the pagare to retla e non lrovaea dei benefaltoni di-
sposti ad aiularlo, cosicchi, in quei tempi di seminari trahoccanti , i Superiori to di-
misero. Ma lui era deciso a farsi Prete e cost - come egli stesso racconlaea net coo
tipico linguaggio pieno di colore a di mat tradotte espressioni dialettali - !road ospi-
lalild presso un Parroco the a met lets: via quelli the si facevano preti a. Era pio, sim-
patico. disarmante nella sua semplicild ma, cost ,giocane a libero di si, non mancara
di combinare piccoli goal metlendo sossopra In C,'anonica. Allora it buon Parroco to
dirottb at .Seminario l escor ile di Reggio Emilia dove ultimo gli studi ginnasiali. Di
It, non ricordo da chi istradato, approdb at Seminario Inferno delta Prorincia Romana
delta C. %f. Compi it nonnale curriculum di studi: Liceo at Collegio Alberoni. Teo-
logia at Col/egio Alhertmi a all'Angelicum di Roma. Ordinaz ione Sacerdotale a 1'eano
(PC) it /2 Luglin 1936.
Mistico, dinamico e ... spericolato
i P. Racanetfi areca studiato con apprezzabili risultati , conseguendo to Licenza
n Diritto Gnonico presso l':Ingelicum e area anche insegnato con ordinata a meli-
colosa preparaziont scolastica. Ala non si sentiva on uomo di studio the spazia per
gli orizzonti delta cultura. Si appassionaca invece per In spirifualitd, per la teologia
ascetico-mistica . portato dal suo stesso temperamento a nutrire it suo spirito con It
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estasi t it rivelazioni di Gesh alit anime privilegiate. Noi, scetticoni, ci rideramo so-
pro, arroccaii sidle rigide posizioni ufficiali della Chiesa. Lila ora ne ridiamo meno
perchi, ollre alit veritd dogmaliche. bloccate nella loco un po' arida .claticild. bisogna
pur credere in qualche cosa di aftuale. di vivo: movimenti carismatici, teologia della li-
berazione.focolai, chiesa missionaria , gruppi di preghiera etc. Fppoi l'uomo, oggi, quel-
lo sazio e deluso di materialismo, area 1'eterno, e se non la Irma nella Pita ecclesiale,
pianla in also Preli. Frail e Suore e in altin'e a fonli purlroppo inquirrale : Ira g/i
aggressivi Teslintoni di Geoza o nelle soporifere iniziazioni di lilw induisla e bud-
dicta. Lasciamo dunque a P. Ravanelli quel suo pezzo di cielo the aveva trovato sutra
terra e cerchiamone uno anche noi, pits grande, pits hero, se or siarno capaci.
P. Razanetti perb non era it lipico conlenplatiro; era piutlosto un uomo di azione
the si oberara letteralmenle di latoro e di occupazioni per it quali non si sapera dote
lrorasse it tempo e It energie. :Set condurre a boon line It ntolte commissioni chi gli
affsdavano senza troppi complirnenti, era letteralmente no lulmine. Ricordo. !'ultimo
anno di guerra a Roma, done rni irovavo di passaggio per sbrigare alcune praliche of
fidatemi dai Curfratelli di Siena. Azeto concluso poco e. mancando poche ore al/a
partenza. anevo deciso di bultae a mare lulto it reslo. :iii Tenn in soccorso lui, con
t'ausilio delta star .sgagherala bicicletla. Una valigia su/ rnaubrio, un pacco sul sellino,
un fagotto sotto it braccio, alcune lettere initiate nella,fascia, e via per it slrade delta citld,
con !'orlo delta lonaca the gli spazzava gli ingranaggi delta eaten e i pedali the gli graj-
Jiavano gli stinchi. Dopo due ore la mission era compiula. Lui sorrideva sa/te/lando sui
taltoni, a gambe divaricale. mentre to lonaca lulla spiegazzala gli piangera addosso con
fullimo a.cgarro is delta giornala. Quello era del resin it Ravaetti ginvane; ordinalissimo
nella sua camera, nei ca.ssetti, nei registri, nei quaderni, nella calligrafia, e poi cos! lra-
sandaio nell'abbig/iamenlo. Force perchi it rest ito era to cosa pits si rettamenle personak the
possedesse, e lui teneva cost Jroco alto sun persona... .11 vedtrlo pregare tufto immo-
bile ed assorin, non si sarebbe delta the P. Ravanetli fosse uno spericolalo. F invece
to era. La potevi vedere a Veano precipilarsi per la ripidissima discern del a Bagnolo o
con to bicicletla sen.a freni e it piede grassoccio sulfa ruota anteriore per smorzare In
velocild ; oppure transilare in bicicletta per la via Emilia. spiegando e kggendo it gior-
nale Ira l'incrociarsi delk macchine e it insidioce rotaie del tram. sporgenli at taro
delta strada.
Una Wolfe a Marsaglia (PC) allibii net vedermelo comparire davanti per gfrire
it suo aiuto nella veglia di preghiera the avevo organizzato per gli uomini delta mis-
sion. Parlito da an gruppo di case asserrag/ iale sulfa vetta di un monle . ace a per-
corso per alcuni chitometri un sentierino torrntntalo , appena Iracciato sulfa costa diru-
pata, the jaceva paura a percorrerlo di giorno e poi, nonostatte it mie resi.clenze, a
funzione ultimata oven roluto ripercorrerlo net cuore delta Wolfe per ritrovarsi at mat-
lino a disposizione dei suoi buoni montanari.
a Pertransiit benefaciendo is
Una Comunitd i composta di a specializzati o e di a gtnerici u, di a inamoci-
bili » e di a inlercambiabili u. P. Raranetti ci era lascialo di buon grudo collocare
net/e due seconde categoric, sempre con to raligia in mono. in un gioioso a precariato ss
senza ambizinni e senza riverulicaziorri. Alolte Case di Comunild to ebbero, membro
attiro ed apprezzato, alle loro dipen<lesze: it Leoniano, S. Silvestro (it Quirinale, la
Casa Pia di Siena. it Gollegio Alberoni. le Case di Loreto, Bologna. Pollenza, . la-
cerala. Per breri periodi insegnb Dirillo G'anonico, Storia Ecclestastica, Lilurgia e Asce-
tica. Per due voile fu Superiore: a S. Silvestro at Quirinale e nella Casa di forma-
zione di Via S. Giovanni a Piacenza, ma to maggior parte della sua altivit<i In eser-
cilb in mansioni di minor presltgio personale e di maggiore utilitd per la Comunitd, co-
me era nella sun indole: assistenza alle Figlie delta Caritd. «onomato. aiuto parror-
chiale. ministeri vari. Si pub dire the tulle It Case delta Provincia ubbiano avulo it
r eglio di lui. Negii ultimi anni si era facto piis pensieroso, pits schizo. Erato sparili
dal suo comporta onto quelle risatelle schioccanti, quel/a gran voglia di raccontare, di
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stare in eompagnia, di appoggiarsi agli attn. 11 cuore cominciara a cedere e da allora
si era concentralo in se stesso, senza (uttaria lesinare It sue energie e la sua cordia-
lila mite e arrendevole. Si era immerso nella preghiera da cui altingeva una calrna pen-
sosa the stupira e preorrupara an Po' tutti.
Quando bussero alla tua ports , avrb fatto tanta strada a
P. Ravanetti in questi ultimi anni prescntha virina to fine, ma sen_a ombra di
rintpianti o di apprensioni. L'undici jebbrain del '79. rcna data motto signi(icatira ne/la
tonalild vibratile delta sua dero.z ione mariana , avera relebrato it suo 5011 di rocazione.
sciogliendo it suo coto di gratitudine a Gesl e alla Madonna nella S. Casa di Lore-
to. Al P. l'isitatore the aveva volu(o essergli vicino nella Bela ricorrenza, inviara una
let(era di ringraziamento nella quale esprimeza la sua commoz ione e it sua stupore the
qualcuno, e per di pile it Vi.sitatore, si fosse ricordato di lui. a povero, piccolo, mi-
nuscolo missionario o, e aggiungera: a sento the si avvicina sentpre p4l per Inc,
se pure non a imminente, 1'accettazione nella cara piccola Gonipagnia della
\Iissionc net Cielo>>,
Gli rimanevano ancora sedici mesi per presentare at Signore c alla Co-
munita I'ultinto raccolto di una vita urnile, fedcle. laboriosa a generosa. II 13
giugno, dope it fatale collasso, venutagli a mancare la parola nei pochi
istanti in cui rimase solo riusci, con uno sforzo estrento . a rinvenire an fo-
glietto di carta (poi ritrovato net sacchetto della biancheria) ove traccib con
inano vacillante he ultimo parole delta sua grande fede c del suo tencro affetto
per la fantiglia e la Comunita:
u Grazie, Gesu, di tutto.
Muoio net tuo Nome.
Ti raccomando i miei earl,
Is Comunita. Perdonanti
Con quests ultinto sigillo di sollerenza c di antore cntrava nella pace
di Dio e net ricordo pcrennentente conunosso (lei suoi parenti, confratclli
ed amici.
(a Ilsdlett. Vincent. )), Ronia,
n. 4, anno 41, pp. 104-107)
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13IBI,IOURAFIA
ILI.AFRANCA Felix - Nueva Experiencia , Grupos de J6venes en busca de Ia Li-
beraci6n en la Fe - Col. S.C. de Jesus. Centro V icenciano de Pastoral Ju-
venil v Prnmoci6n Vocacional - Murguia.
Sr trata de la tesis (menioirrl presentada para la Licenciatura en Pas-
toral Catequetica, grado que el autor consigui6 en el Institute Cat6lico de
Paris. en 1975. La ofrece altora en dos voltinienes policopiados: el segundo
incluye la documcntacilin utilizada. Tornando cumo punts de arranque el
sentido biblico-teol6gico de in liberaci6n. el autor situa sit tesis mas bien en
In a linra de la constataci6n de hechos )) que en la a afirntaci6n o negaci6n
de una propositi6n a. Los hechos presrntaelos son: entrevistas semidirectivas de
grupos (cuatro grupos con 30 participantes) registradas en 22 horas de graba-
ci6n; los participantes son j6vencs, chicos y chicas pertenecientes a a grupos
constituidos no vinculados ». Otros hechos: una seric de documentos mayori-
tariamentc de origen episcopal. Sigue el analisis de estos hechos y las lineas-
fuerzas que se desprcnden de ellos. El autor se habia preguntado: a hasta que
punto y en que medida la fe cristiana puede ayudar a los j6venes de hoy a
realizar este ideal de liberaciOn' a.
Del analisis surge (cap. 5. p. 82; una a pista 'a gencrica N. otras parti-
culares para unit pastoral de Ia juventud. La formulaciun sistrmatizada de
los temas evocados err [as entrevistas. asi cumo en los docuntenurs. brinda el
facil conocintiento de los resultados obtenidus; el segundo volunren ofrece
el detalle de las entrevistas y textos de los documentos. Abundantes notas v
cuadros ilustran el cstudio.
Salta a la vista el interccs sico-pedag6gico de este estudio. No tanto por
el terra seleccionado (j6venes en busca de la LiberaciOn por la Fe). sino por
el mcctodo enrpleado. Se puede seleccionar otro terra de Barra juvenil y el
metcxlo podria ser identico. Q.uien labora apost6licarnente con grupos juve-
niles, y tun no tan juveniles. encontrara en csta publicaci6n (que deseamos
fuese algun dia editada part facil too de uxlos) Its a hcrramientas a part
una dinamica y para una promoci6n del ntundo juvenil. El misnro autor nos
lo demuestra indirectamente a trews de su infonne a Cinco ailos de pas-
toral juvenil en la Provincia de Zaragoza a (cf. Anales. tom. 88 , it. 8 pp.
581-594, Madrid).
Sea esta Ia oportunidad para felicitar al P. Felix Villafranca (el P.
General ya to hizo con anterioridad) por lit concurrencia de tres hechos:
dejando tetnporahnente sus tarcas docentes, nuestro cohernlano enlprendr,
en nreritorio esfuerzo, una nueva tarea do furmaci6n permanente en regimen
y disciplinas universitarias que culmina con esta tesis de su l. icenciatura
y, lurgo, la aplicaci6n do- su caudal de conocimientos y experiencias a nue-
vas y teas amplias acciones dr pastoral juvenil y vocational. Un ejemplo
aleccionador. 1:'stas tiltinras lincas trrsciendru el alcance de una nota de bi-
bliografia. pues quien las redacta fue testigo directo. rn su etapa inicial. de
ins rsfuerzos de aggiornamento del P. Villa franca. J.-O. B.
RtvAS Q.uisrAS Eligio - Toponimia de Maria - Universidad de Santiago de
Ccnnpustela, Facultad de Filologia. 1979.
Se trata de on extracto de la tesis doctoral del mismo titulo presen-
tada por el Hernteno Rivas, de nuestra Provincia de Salamanca. El camps
de in toponimia, se nos dice en lit intrcxlucci6n, csta... pur explorar... es par-
cela fascinantr y pnnncted-wa... dificil y avcnturada. El objeto de este estu-
dio: Jos mornbres de lunar en in region de Mann (Galicia) y en cuya pobla-
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ci6n la Congregation dirige el colegio San Narciso y del cual el Hno.Rivas
es el secretario.
Luego de lit presentaci6n del tema, cl autor expone el metodo que
ha seguido en su investigaci6n y sisternalizaci6n de los datos en diversos ar-
ticulos por afinidad etimologica o criteria semantico. Ofrece a continuation
el contexto hist6rico, pasando al punto central de la obra. el suclo y top6-
nimos en la oronimia, la hidronimia. lit fttonintia. la zoonimia, toponimos
de situaci6n y aspecto, de aggricultura N. servidunibre. antroponin>ia y hagio-
toponiniia.
Fascinantr estudio, (lice el autor. Estudio que nos acerca aI hombre y
nos to descubre en su contexto. Sin pretenderlo el Hno. Rivas brinda al nti-
sionero perspicaz, que desea conocer y captar it sus a misionandos », una
mina de relaciones entre el hombre y la tierra. El ntetodo se puede aplicar
it otros lugares.
Pero hay mas, mucho mas. El Hno. Rivas es a un caso de tenacidad
en el trabajo a. Ya en edad ntadura curs6 estudios en las Univcrsidadcs de
Lisboa y de Contpostela. En a Anales a (tom. 138, n. 1, pp. 31-33) se nos pro-
porciona unos datos sobre cl Hermano Rivas; ejemplarizadores para todos
nosotros. Con cuanta raz6n conchrvc la nota en a Annalcs a: a La Congrc-
gaci6n y la Provincia pueden indudablemcnte fclicitarse, pero tambien exa-
minar algo so conciencia >. J.-O. B.
GO\THIER Iran CLM. - Un .lfarttyr de la Fidilili, Pierre-Rene[ Rogue, pretre
de la Mission - Edit. Salvator - Mulhouse, 1979.
Le P. Leon Lauwerier, Superieur Provincial de noire Province de Pa-
ris, dans unc Lettre-Prefacc, explique claircmcnt I'objet ct la porter de cc
nouveau a fils» de cct inlassable ouvrier- artiste de la plume qu'cst le P. Gon-
thier, depuis 25 ans ntinutieux et fickle secretaire provincial. Le P. I.auwe-
ric ecrit: a vows nous offrez maintenant uric breve biographic du Bicnhcureux
Pierre-Rene Rogue. Compatriote de cc Fils de Monsieur Vincent, ne a Vart-
nes, vous noun faites connaitre, avec unc admiration non dissimulee. ct que
nous sonuues hcureux de partager. cc Pretrc (Ic la Mission. forinatrur du
clerge Bans sit ville natale, sa manierc sintplc et heroique do vivre Ic sacerdocc
dans la tourtnente dr la Revolution FranSaise, jusqu'au don do sit vie darts
le martyre entrevu. accept( humblenient et joycusentent par amour pour le
Christ Bans la fidclite de la foi... A [ravers cc petit livrc, le lccteur pourra
rencontrer un prt'tre enticrentent donne au Seigneur, tres proche d'un peu-
ple chretien sountis i 1'epreuve ct ftdele jusqu'au martyre. Puisse-t -il y de-
couvrir aussi un appel a Ia priere pour tous Irs pretres tnissionnaires a I'oeu-
vre aujourd'hui ainsi qu'une invitation a ouvrir lui
-nteme Les chemins du Sei-
gneur daps sit propre vie aver. (aide de saint Vincent et du Bienheureux
Rene Rogue! A vous, chcr P. Gonthier. qui vous devourz depuis de longues
annces au service de vos confreres. notre reconnaissance pour cc travail a.
CAVANNA, Iesus Maria - Basic Gltrislian Doctrine, A Brief Biblical Catholic Cat-
echism - For Adults - St. Paul Publications , M anila, 1979.
a This booklet has been produced in the course of about one year, dur-
ng the short intervals of leisure left by my daily pastoral responsibilities
in it hospital chaplaincy a (Fr. Cavanna). The purpose of this booklet is to
offer to the ordinary rank and file of adult Christians a simple and com-
prehensive Catholic Catechism. but renewed, updated and expanded so as
to include, not only the fundamentals necessary for young children, but also
the basic Church teachings that must be well known by the adult, mature
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Catholics... Two special features characterize the BCD Catechism. The first
is its new form of presenting the tenets of our faith. Almost every doctrine
contained herein is supported by the very words, often literally quoted, of
the Sacred Scripture or of the Church Magisterium (Councils, Popes. Bish-
ops)... The second feature is that this BCD Catechism han been, not only
updated to include the most relevant disciplinary changes adopted by the
post Vatican II Church in her liturgy, as well as in other fields , but also it
presents the lastet developments accepted or rejected by the Church in
vital moral issues or social problems (Ex Introductory Remarks - The Edi-
tor).
Fr. Cacanna C.M. concludes: a We hope thus to contribute in some
little way to the Church mission of a preaching the Gospel to the poor a
(ex litteris ad Superiorem Gencralem ). Auguri, I'. Cavanna, cosi Ici prosegui
it suo antico a pastorale lavoro romano.
MOTTA CARNEIRO Marcelo - Criatividade on a Suprenracia do Homern. Teorias
c Exercicios de 'I'reinamento Inventivo - Grafica \'icentina Ltda., Cu-
ritiba, 1980.
lsta obra apresenta cm visao sintctica a gencse a descnvolviniento do
trabalho criador do homeni. os procedimentos adotados por inventores a ar-
tistas. Ademais, o que torna o livro sumamente valioso. exp6c uma sErie de
problemas atuals estudados em cursos orientados pelo autor. Notre confre-
re, le 1'. Hotta Carneiro, professeur a l'Universittt Catholique du Parana
(Bresil/Sud), nous ofTre un manuel fort pratique pour des sessions psycho-
pcdagogiques ayant pour but d'Fveiller la crrativitc dins Its plus diverses
circonstances ou problentes. 11 continue la serie do ses prcccdentes publica-
tions (10) autour du langage et la communication, sur la lancce de sa Mai-
trise en Sorbonne (Lingiiistique). J.-O. B.
SCnLETz Alfons - Vas--a Przesz1ose. Studia z dziej6w Kosciola i kultury kato-
lickiej w Polsce - Instytut Wydawniczy - Krakow , 1980, tom 53 c 54.
Ces volumes, comme Ics antcricurs , nous offrent ( a ceux que connais-
sent le polonaise one serie d'ctudes sur I'Histoire de I'Eglise ct de la C:uI-
ture Catholique en Pologne . Notre confrere , le P. Scheltz , rassemble en ces
deux volumes ( 270 p . environ. chacun) des articles hagiographiques ou sur
des oeuvres et des entreprises directernent missionnaires , et une masse de
documents mis a Ia portCe des historiens . J.-0. B.
ORTEGA Rafael C.M. - La Gran N\oticia, Elementos csenciales de la evangeli-
zacion - Edic. Paulinas, Bogota, 1979 y Edicion Centro de Servicios Pas-
torales. P1'. Patiles - Santo Domingo, R.D., 1980.
Una edicion en BogotA, en diciembre de 1979, y otra edicion en San-
to Domingo. en febrero de 1980, ya, tie por si, hablan a las claras de la ca-
lidad y dc la utilidad practica de esta obra. El P. Vcremundo Pardo, expe-
rimentado misionero y fino catador, ofrece una nota bibliografica en a Ana-
les, tom. 88, n. 2, p. 169. Madrid a.
A ella remitinios los lectores. pero, de ella. extractansos los siguientes
parrafos: a El contenido de la obra, In indica bien el autor con el subti-
tulo: Eletnentos csenciales de la evangelizaci6n. De tal manera es completa
y feel a su contcnido, que su autor me escribe en... carta: a es toda una sin-
tesis de teologia y un verdadero preg6n misionero. siempre a partir de la
Biblia y del Vaticano II », con algunas indicaciones sobre a Puebla 79 »...
Sintetis prol'unda v hien organizada. que es una parte del carisma del autor,
ofrezco al lector de a La Gran Noticia a... el denso rsumen: a la presenta-
eidn sistentatica. hasada en el HOMBRE. que tienc a (:RISTO por n>delo
y a la IGLESIA cntno continuacidn sacramental que celebra y practica en
Ia a Historia a. Ins a Misterios a y la a Vida n de Cristo, hasta expresarlos
definitivantrnte en la a Escatnlogia a final. .\I desarrollar los clasicos temas
a sacramentales a y a morales a In hago corno derivados de Ins grandes prin-
cipios del Evangelic , y que indispensahlentente deben inlegrarse en la a pra-
xis a de la vida a cristiana ». 1)e esta forma aspectos coma el de la liberaci6n
y prontociOn integral del hombre. Ins derechos hunianos. etc., son diniensio-
nes Ibgicas de la sustancia viva del Evangclio »... El P. Ortega, adern:is del
don de sintetizar en profundidad organica. ticne el don de un lenguagr bi-
blico Bien entramado y con claridad meridians, al menos para Ins pastores
que ban de esforzarse en acorttodarlo a Ins oyentcs. Hasta se dan mornentos
de una belleza poctica... Con rste anliclado libro, la pastoral de evangeli-
zaciGn-misihn, hasta (-it su novisima faceta a ovcjal a o de simples fieles, da
un paso dec idido y optimista cc.
PROVERA Panto - Firi it !uo Gristianesirno - Edi. Pro Sanctitate, Torino, 1979.
Notre confrere. le P. Provera, de. la Province de 'T'urin, nous dit que
a ho scrim, questo libro nu>sso da gr nde tlesiderio di fare del bone,
con l'intento di persuaders quanti In leggcranno a vivere con decisions e a
f<mdo iI cristianesinu> the profirssanc: it viverlo come In intendi e vuoi Tu
(Dio), non secondo le fallaci interpretazioni suggerite dal nostro egoisnto ed
orgoglto . non misurato e adattato alts ingiuste pret<se delta nostra meschi-
nita a. Et. pour cela, I'autrur anus offre dix-ncuf lectures-meditations char-
pentFes sur la foi. I'esperance et la charite. Un langagr simple et direct nourri
de pensees ct textes bibliques. .1.-O. B.
XXX - Two Vincentian Warltrs in China - Kao Chang Printing Co - Taiwan.
Taiwan, 1979.
These short lives of Blessed (let and Blessed Perboyre were originally
written for the students and young Chinese people in Taiwan and Hong Kong.
Unc plaquettc de 56 pages aerers par de nomhreuses photos, cartes a ima-
ges-desseins. Un bon instrument d'inforrnation rt d'apprnche pour Ies jeunes
chiunis de Taiwan et do Hong Kong. 11 existe. cgalcrnent. une version chi-
noise. Le P. Richardson a appuye be:uscoup I'iotpression et diffusion de cgs
edition, qui noun presentent un raccourci de la vie de nos deux Bienheurcux
a chioo.c ". J.-O. B.
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mandate prodit Rev.nti Superioris Grneralis. Romae. die 31 Decemb. 1980
P. HENZ MANN, C. M. Secr. Gen.
Director ac sponsor : P. Pietro BALES'TRERO, (:.M.
Autorizzazione del Tribunale di Roma del 5 dicembre 1974, n. 15706
Stantpa: A rti Grafiche F.11i Palontbi - Roma
- Le P. Brillel interroge Ic P. Prior . . . . . 363
- Incontro col nuovo Sup. Gen. - Giuseppe
Goluccia C.M . . . . . . . . . . . . . 365
Les nouveaux Assistants - Honorio L6pez C.M. . 367
Il Papa alla nuova Curia (udienza) . . . . . 374
Our Causes for Beatification and Canonization -
William W. Sheldon C.M. . . . . . . . . 377
Rencontres durant I 'AG - Jos!-Oriol Baylach C.M.
- P. Cecil Parres C.M. . . . . . . . . . 380
- Directcurs des Filles de la Charit6, etc. . 380
- Soeur Rog6, Sup. G6n. des F. dl. Ch. . 381
- Mme. Claire Dclva (A.I.C.) . . . . . . 383
- Missions << ad Gentes >> . . . . . . . . . 385
- Avec MM. les V isiteurs . . . . . . . . 386
- Maisons d'6ditions , Revues . . . . . . 388
Prensa en la AG . . . . . . . . . . . . . 388
VITA CONGREGATIONIS
Curia Generalitia . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Dalla Curia alla mission del Kenya - Rolando Sireri C.M. 394
Assembl6e de la CLAPVI (IV) . . . . . . . . . 396
Echos de I'Annee Mariale . . . . . . . . . . . 397
STUDIA
Les Supc'rieurs G6n6raux (tableau, notes, galerie de
<visages >>)
- Jost-Oriol Baylach C..1f. . . . . . . 399
IN MEMORIAM
Brother Scan O'Dell C. M. - Diarmuid O'Hegarty C.M. 408
Ricordo v a caldo» di P. Ravanetti C.M. - Giuseppe
Giornelli C.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
V51.PER. 255.77005 V775
v.24 no.6 1980
Vincentiana.

